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AVANT-PROPOS

Nous publions, avec un relard Imprevu, Ie XXXIV" lome (1995)
des Travaux de I 'Inslilut de Speologle «Emile Racovltza». Nous esperons
que noIre perlodlque pourra desormals paraftre annuel/ement, car Ie
lome XXXV (1996) est deja presque complel et prel a voir lejour dans
les Edilions de I 'Academle Roumalne.
Rappelons que Ie numero XXXIII (1994) des Travaux de /'lnslilul
de Speologle avail ele dedle au 125" annlversaire de la naissance du
grand savant Emile Racovitza, Iefondateur de la Biospeologie (1907)
et du premier 1nstilut de Speologie du monde (1920).
Un bilan somma ire, relalifa la periode ecoulee depuis la parution
du tome Xl(){111, nous cmifronte a des evenements qui ant influence
d'une maniere im?gale, en/ant

quefaeteurs

stimulants

ou inhibileurs,

Ie deroulement des aclivites scientif/ques de noire 1nstilul.
NOliS

altirolls

I 'attention,

en premier

lieu, sur une reussite

remarquable: la pamtion, en 1994, du premier tome d'un ouvrage
monumental, campi ant 834 pages et une riche illuslralion, inlilule
«Encyclopaedia Biospeologica», «dedie it tous les grands zoologistes
qui, au cours des deux sieclcs passes, ont contribuc it I'exploration de
la partie soutcrrainc de la Planete Terre et montre l'interet et la divcrsite
de la faunc souterrainc>" comme Ie precisent, des Ie debul, les edileurs,
Ie Docleur Chrislian ,luberthie du Laboratoire Soulerrain du CN.R.S.
d Moulis (France), membre d 'hmllleur de I 'Acadbnie Roumalne el
Vasile DeCll, chercheur principal d /'Insillul de Speologle «Emile
Racovilzw> d Bucarest (Roumanie).
Nous men/iannons ce vasle ouvrage, pani ell France ef COUrOl1lle
par Ieprix Emile Racovitza de I 'Academic Roumaine, camme line preuve
cOl1vaincante et durable de la cooperation scientijiqueJj-anco-roumaine
donlles sources remonlenl d I 'amitie el d la collaboralion exemplalres
qui reunlrenl Cluj, dans la direction de I 'Institut de Speologie, les Irois
eminenls savanls Emile Racovitza, Rene,leannel et Pien'e-Alji-ed Chappuis.
Vers la fin de I'annee 1994, la Speologle rOl/maine jill
dOl/loureusement ji'appee de la dlsparllion, en decembre, de deux
disllngues col/egues, Dan Dancau, chercheur principal, direcleur adjoinl scientifique el Ie Docleur Teodor Rusu, chercheur principal au
departemenl de Cluj-Napoca de 1'1nslllul de Speologie. lis nous onl
quilte prbnaluremenl, en payant un lourd Irlbul
la nalure, Dan

a

Dancau

a fa suite

a

d 'une hemorragie

cen!brale,

Tevdor Rusll mimi par

lme maladie impiloyah/e. Nous ressenlons el 1l0USal/ons ressenlir
vivementleur

absence.

L 'annee 1995 fut marquee parla celebration du 75' annlversalre
de lafondation de l'!llslllul de Speologie a Cluj par Emile Racovllza,
Trav. Inst. Spcol. «Emile Racovitza», 1. XXXIV, p. 3-4, Bucarest, 1995
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ew!nemeJlt HU!Jnorable qui 'lOUS donna I 'occasion d 'organiser plusieurs

manifestations scientijiques aussi bien rJ Bucarest qu' rJ Cluj-Napoca.
Now; 110US bornerol1s
manifestations. Naus

d evoquer iei
nOllS

proposons

seulemellt quelques

aspects de ces
de revenir sur cesj'estivilf!s dans

Ie nWll1?ro suivant des Travaux de I'Institut de Speologie, Nous
mentionnons, cependant, que la ce""bration du 75" anniversaire de la
jimdation de l'Institut de Speologie a inclus dans son programme une
seance festive rJ Bucarest, sous la coupole de I'Acade,nie Rownaine,
suivie d'une session scientifique consacree rJ la Biospeologie (75 ans
de Biospeologie en Roumanie, 26 - 28 mai) et du XIII" Symposium de
Karstologie Theorique et Appliquee (26 - 30 mai). qui se sont tenus
paral"Hement rJ Cluj-Napoca.
Bien qu'iI commence par deux articles In Memoriam, aftn de
rendre un demier hommage rJ nos coll"gues disparus, Ie volume present
est dedie au 75" anniversaire de lafondation de I'Institut de Speologie.
II comprend une partie des communications presentees rJ Cluj-Napoca,
dans les seances du colloque de Biospeologie et du XIII" Symposium de
Karstologie Theorique et Appliquee. D 'autres communications,
presentees aux sessions festives soit de Bucarest, soit de Cluj-Napoca,
seront publiees dans Ie XXXV' tome (1996) des TravatL<de I 'Institut de
Speologie.
Nous voudrions, avant de clore celte introduction, de mentionner
aussi la parution en 1995, dans les Editions de l'Academie Rownaine,
du volume ayant pour titre Soil Fauna of Israel, qui represente un
premier resultat de la cooperation etahlie entre l'Institut de Speologie
«Emile Racovitza>!(Rownanie) et Ie Comite pour Fauna et FIOrdPalestina
(Israel). Visant la connaissance plus approfondie de lafaune edaphique
d'Israel, rJ la suite des recoltes efJectueespendant I 'expedition 1'Ownanoisraetienne de 1990, ce volwne de 156 pages est paru sous la direction
des specialistes des deux pays: Vasile Dew et Eugen Nitzu (Rownanie),
Francis Dov POI' et Chanan Dimentman (Israel). II convient d 'ajouter
que Ie present volume des Travaux de l'Institut de Speologie contie11l
WI

article prfiliminaire,

qui apporte

une injormation

d 'ordre general

sur la faune edaphique et stygobionte d'Israel, dO aux participants rJ
/'e..rpcditioll rOlllnano-israeJicnne
de 1995.
COSTIN

RADULESCU

DAN DANCAU
1933-1994

Notre collegue Dan Dandlu est decMe Ie 23 decembre 1994, entre depuis
quelques jours dans sa 61' annee, a l'h6pital d'urgence a la suite d 'un accident
vasculaire cerebral. Par sa disparition l'Institut de Speologie «Emile Racovitza» a
perdu un de ses chercheurs les plus Mvoues. Nous, les chercheurs de I'lnstitut,
no us avons perdu un inegalable ami.
Dan Daneau, avec son prenom eomplet Dumitru Gheorghe Dan, est ne Ie
II decembre 1933 dans la commune de Cremenea (dep. de Mehedinti), l'aine de
trois enfants, dans une famille d'instituteurs qui depuis 1864, quand a pris naissance
I'ecole communale de Cremenea, ont assure continuellement I' enseignement dans
celte ccole. Son grand-pere, Dumitru Dancau directeur de l'ecole et inspecteur de
I' enseignement primaire, a ete elu depute de Mehedinti dans Ie Parlement de
Roumanie eonstitue apres la Premiere Guerre mondiale. Pendant la dictature
eommuniste les grands-parents patemels et maternels ont ete deportes dans la plaine
de Baragan. Son pere, Tilica Daneau, d'abord instituteur a Cremenea, puis professeur
a Bucarest, a ete auteur de einq livres de souvenirs et de reeits moraux-educatifs a
tendanee patriotique et monarchiste, publies avant I'instauration du regime
communiste. La mere de Dan, Eeaterina Sabina Dancau, a ete une distinguee
institutrice.
Trav. lost. Spcol. «Emile Racovitza», t. XXXIV, p. 5-9, Bucarest, 1995
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Dan Dancau a suivi I'ccole primaire dans sa commune natale, sous la direction de ses parents, et ses etudes secondaires it Bucarest au Lycee Mihai Viteazul.
A la suite d'un accident, qui I'a longuement immobilise it I'hOpital et dans un
sanatorium, Daneau dut interrompre entre 1947 et 1950 ses etudes, mais en 1953 il
reussit it soutenir Ie baccalaureat et it poursuivre les cours de la Faculte des Sciences Naturelles de I'Universite de Bucares!. Pendant qu'il ctait etudiant (19531958), il a travaille dans Ie Cercle d'Hydrobiologie dirige par Ie Professeur Traian
Orghidan et, en tant que collaborateur externe, it l'lnstitut de Speologie. C'est ainsi
qu'il a fait des recherches concernant les Protozoires et les Helminthes parasites
des Anoures et, sur Ie conseil du Professeur Orghidan, il a aborde I'etude des
Crustaces Amphipodes souterrains. Pendant les vacances, il passa aussi des stages
it la Station Maritime d' Agigea Oil il a travaille sous la direction des Professcurs
Radu Codreanu et Sergiu Carau~u.
En juin 1958 il soutient son travail de dipl6me intitule «Recherches sur les
Amphipodes souten"aim' de ROUlnallie»et cette meme anncc il cst nomme chercheur
. stagiaire it I'lnstitut de Speologie. Successivement il cst promu par coneours
chercheur (1963) et chercheur principal (1980). Entre 1965 et 1974 Dan Dancau a
cte membre du Comite de direction de I'lnstitut de Speologie «Emile Racovitza».
Pendant que, suite it une loi abusive, notre [nstitut a fonctionne avec Ie statut de
laboratoire pres de I'lnstitut de Biologie, Dan Dancau a ete d'abord chef-adjoint du
laboratoirc (1977-1985), puis chef du labomtoire succedant au Professeur Orghidan.
Apres la revolution (1989), notre Institut redevenant autonome sous ['egide de
l' Academic Roumaine, Dan Dancau a cte elu directeur-adjoint scientifique, fonction
qu'i[ remplitjusqu'it sa disparition prematuree.
Dan Dancau a beaucoup aimc la nature et a dcploye une vaste activitc sur Ie
temun. II a participe ,i I'exploration de plus de 300 grottes et avec grande patience
et habilete il a reco[tc pour la premiere fois beaucoup d'invertebrcs cavernico[es
comme par exemple Ie remarquable Dip[opode Dacosoma motasi. Fin observateur,
it grande force de synthese, il a rcalise une vue d'ensemble sur la faune troglobie
des Carpates meridionales et son origine, presentee au IV' Congres International
de Speologie (1965). Rappelons aussi que Dan Dancau a ete Ie principal realisateur
de la Station Speologfque de Clo~ani.
En tant que disciple direct de notre venere Maitre Traian Orghidan et du
grand savant qui fut Ie Professeur Mot~, Dan Dancau a ete preoccupe surtout de
I'ctude de la faune des eaux souterraines. Seul, ou avec ses collegues, il a explore
la faune de plus de 500 puits particulierement de la Depression de Haleg, de la
rcgion du Defile du Danube et de la region du littoral de la mer Noire, en recoltant
des invertebres stygobies remarquables. Initie par Ie Professeur Orghidan dans
I'exploration du biotope hyporhCique il a effectue de tres nombreux sondages dans
differentes vallees surtout de [a zone de montagne et sous-montagne de notre pays.
De [a riche faune recoltee il a etudie personnellement les Crustaces Amphipodes.
Dans la courte pcriode dans laquelle i[ s'est dedie it I'etude systematique des
Amphipodes, avant d'etre completement absorbc par les problemes d'organisation .
et d'administration de notre Institut, Dan Dancau a obtenu d'importants rcsu[tats
dans la connaissance de la faune de Roumanie et des fles Baleares. Ainsi, il a
mentiOllnc pour [a premiere fois en Roumanie [es genres Niphargopsis' et
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Kammaniella et pour la premiere fois dans les Hes Baleares Ie genrc Bogidiella. II
a decrit un gcnrc nouvcau, Pontoniphargus Dancau 1970, un sous-gcnre, NeolVeekelia
Dancau 1973, IlUitespeccs, Niphargus dac!cus Dancau 1963, Ndobrogicus Dancau
1964, Nalutensis Dancau 1971, N melticensis (Dancau et Andrccv 1973), Niphargopsis
trispinosus Dancau et Capu~e, 1959, Pontoniphargus mcovitzai Dancau 1970,
Bogidiella balearica D,mcau 1973, Weekelia (NeolVeckelia) eubanica Dancau 1973,
et une sous-espece Niphargus Jovanovic! ponorieus Dancau 1963. Recemmcnt a etc
decritc une secondc csp6ce du remarquablc gcnrc Pontoniphargus decouvcrt par Dancau
dans des puits des localites situees pres du littoral dans la Dobrogea meridionale.
Mentionnons que pour l'etude des Amphipodes souterrdins de Cuba Om] Dancau a
rcc;ule prix «Emilc Racovitza» de l'Academic Roumaine.
En avril 1969, Dan Dancau a participe ,i Veronc au prcmier Colloquc international sur Ie gcnrc Niphargus. Le volume consaere aux travaux dc cctte reunion
commence en preeisant que Ie colloque a ete organise «per iniziativa di D. Dancau
(Bucarcst) e S. Ruffo (Verona)>>.Constmnment preoccupe dc l'mmlyse des caracteres
utilisables dans la systematique du tres difficile groupc «NipharglL'l>et les problemes
qui resultent dcs descriptions incompletes, Dancau a introduit ct a conduit au
Colloque Ics debats du theme «Lcs caracteres morphologiqucs qui doivent etrc
pris en consideration en vuc d'arriver ,i un modele de description d'une unite
taxunomique du gcnrc Niphargus». A cc colluque il a prescnte aussi la cummunication «L'etat actucl dc nos connaissances sur Ic gcnre Niphargus cn Roumanie».
Dan Dancau a ete membre du comite dc redactiun dc differcntes publications
dc notrc Institut (Travaux de 1'lnstitut de Speologic «Emilc Racovitza», Miscellanea Speologica Romanica, Theoretical and Applied Karstology, Fauna hipogca y
hemicdafica de Venezuela y de otros paises dc Amcrica del Sur). A partir dc 1987
ctjusqu'a sa disparition, il a ete Redactcur cn chef adjoint des Travaux dc l'lnstitut
de Speologie «Emile Racovitza». II faut remarqucr scs critiques competcntcs, tres
minutieuscs ct pertincntcs, dans 1'analyse des travaux deposes pour Ctre imprimes.
Dan Dancau a dirige Ie destin de notre Institut dans une periode extremcmcnt
difficile. Esprit profondement judicieux, d'un calme seulemcnt apparent, il a su
lutter et vaincre les difficultes cn sacrifiant continuellement ses interets pour Ie
bicn de I'lnstitut. Tous ceux qui lui ont ete proches et ont compris sa lutte, scs
inquietudes, ses pcines, tous ceux qui ont beneficie de sa genereuse amitie ct affection ne l'oublierons jamais.
JONEL TAIlACARU
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Lucr. Inst. Speo\. «Emil Racovi\-8», V, 81-89.
Cercetari Jpeologice ill bazinul Cernei Nota Ill. (en collab. avec Daniclopol D., Juvara
I1inca ct Serban E.). Lucr. Speo!' «Emil Racovita», VII, 45-54.
Contributions
la connaissance de l'origine et de la repartition de la flume cavemicole
des CarpatCJ' Meridionales. (en collab. avec Tabacaru I.). Actes IVe Internat. Congr. Spclco!.
Yougos1avie, Ljublijana (1965),4-5,53-61.
Parcul Naliollal de la Plitvicka (R.S.F. Jugoslavia). (en collab. avec Capu~e I.). VI, 4,
379-380.
Sllr un nouvel Ampllipode souterrain de Roumanie, Pontonipllargus racovitzai n.g., !I.sp.
Livre elu ccntenaire Emil G. Racovitza, Bucarest, 275-285.
Sur un nouvel Ampllipode- souferrain de Roumanie, Nip!wrgus alutensis fl.Jp. Trav. Inst.
Sp60I. «Emile Racovitza», X, 209-215.
L 'etat actuel de flOSconnaissances sur Ie genre Nipllargus en Roumanie. Actes du lerColloquc
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5, 55-59.
Sur la presence en Roumanie- du genre Karamanie-Ila (Amplzipoda). Trav. Inst. Spool. «Emile
Racovitza», XI, 225-231.
Observations sur lCJ'Ampllipodes souterrains de !'ile de Majorque, genre Salelltinella RuJJh.
Livre tIu cinquantenaire de l'lnstitut de Sp6010gic «Emile Racovitza», Colloque Nat. Speo!.
BucUfqti-Cluj
1971, Ed. Acad., Bucares!, 225-233.
Conrribution
la cOllnaissance de-s Amphipodes soute-rrains de
Cuba. Resllitats des
expeditions biospeologiques cubano-roumailles
Cuba, Ed. Acad., Bucure~ti, 223-229.
Observation sur les Amplzipodes souterrains de I'ile de Majorque. Genre BogidieUa Hartzog.
Trav. Inst. Spcol. «Emile RacovitZID>,XII, 113-119.
Sur WI nouvel Ampllipode souterrain de Bulgarie Nip!largus kocManus melticensis n. SJp.
(en collah. avec Andreev S.). Internat. lourn. Spcology, 5, 135-142.
Fauna de Crustacee din apele subterane (A mplzipoda, Ostracoda). (en coliab. avec
Danie1opol D.). in Atia"ul complex «P0rtile de Fier», Ed. Acad., Bucarest, 155-156.
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1989 Avant-Propos. Miscellanea Speologica Romanica, Bucarest, I, 5-6.
1989 Chronologie du di!:veloppement des recherches biOJpeologiques. (en collab. avec Negrea
~t.).Miscellanea Speologica Romanica, 8ucarest, 1, 273-301.
1993 Freatobiologia studiul complex af domeniului acvatic suhreran. Academica, An III, 6
(30), 23.
1993 Primul Instim, de Speolagie din lume. (en callab. avec Riidulescu C.), An Ill, 6 (30), 21.

1993 Contributions a ['etude de la [aune aquatique souterraine de la depression de Haleg
(Roumanie). (en collab. avec Orghidan Tr. et Negrea ~t.). Trav. Inst. Speol. «Emile
Racovitza».
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ITHEODOR RUSUI
1929-1994

Apn,s avoir lulle, avec des forces apparemment inepuisables, contre une
impitoyable maladie qu'i! affronta durant une longue dizaine d'annees, notre
collegue et ami Teodor Rusu en fut finalement vaincu Ie 23 decembre 1994. Ainsi
disparait I'un des plus remarquables pionniers de la karstologie roumaine, un homme
qui a su consacrer a celle difficile science Ie meilleur de son potentiel intellectuel
et physique, un homme pour lequel il n'y ajamais eu d'obstacles infranchissables
et qui a fini par laisser derriere lui une voie largement ouverte dans un champ de
recherches auparavant a peu pres inexplore.
Ne Ie 4 juillet 1929 dans Ia village de Murqenii Biirgaului (departement de
Bistrila- Nasaud), au coeur d'une nombreuse famille de paysans, Teodor Rusu connut
de bonne heure la severite da la vie, car il perdut sa mere Iorsqu'il avait onze ans.
En achevant, en 1948, ses etudes au Lycee theorique de Bistrila, il fut d'abord
instituteur, puis directeur de l'ecole elementaire de son village natal, et ce n'est
que deux ans plus tard qu'il lui fut possible de suivre les cours de Ia Faculte de
Geologie -Geographie de l'Universite de Cluj. Licencie en geographie en 1954, il
fut aussit6t nomme chef de Laboratoire ala meme faculte, mais, en avril 1961, il
fut engage comme chercheur scientifique a la section de Cluj de I'Institut de
Speologie «Emile Racovitza», ou il deploya la majeure partie de sa laborieuse
Trav. Inst. Speo!' «Emile Racovitza»,

t. XXXIV,

p. 11-14,

Bucarest,
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activite. Les resultats auxquels il ne tarda pas d'aboutir se sont accumules
progressivement, en augmentant la reputation dont il jouissait deja panni les
specialistes et en lui pennettant d'avancer dans I'hierarchie scientifique jusqu'au
niveau de chercheur principal au II' degre. En 1980, en vertu d'un convaicant
travail de synthese sur Ie karst des Monts Piidurea Craiului, elabore sous la direction
du Prof. Tiberiu Morariu et public dans une version sensiblement amplifiee. il
obtint Ie titre de docteur en sciences geographiques.
Pendant plus de trois decennies, Teodor Rusu s'est concentre sur l'etude du
relief caleaire des Monts Apuseni et, specialement, de ce massif de Piidurea Craiului
qui est devenu bientot «son» terrain d'etudes et pour lequel il avait, outre I'interet
scientifique, une veritable affection. Des longues campagnes d'explomtions, parfois
solitaires ct tres sauven! <lures, lui ant permis d'acquerir line cOllnaissance
particulierement approfondie de cette fort importante zone karstique de Roumanie,
de sorte que, au bout d'un certain temps, il etait pratiquement capable d'en foumir
tout renseigncmcnt qu'on lui demandai!.
Attentif au moindre detail, il n 'ajamais perdu de vue I'ensemble. car son but
Nait non pas de decrire, mais de comprendre Ie relief karstique dans toute sa
complexite. De ce fait, il s'est continucllcment efforce de dechitTrer I'«histoire})
des fonnes karstiqucs qu'il a etudiees - aussi bien souteff'dines que superficiellesde reveler les faeteurs qui ont eontrole leur genese et de reeonstituer les etapes qui
se sont succedees au cours de leur evolution. C'est ainsi que prirent naissance les
eonsistants tmvaux qu'il publia sur des grottes et des systemes karstiques parmi les
plus representatifs
pour les Monts Apuseni, de meme que sur Ie reseau
hydrographique et les diffcrents types de depressions karstiques des Monts Piidurca
Craiului. Des fort nombreuses contributions originales que renfennent ces travaux.
celie qui s'impose en premier lieu cst lice a l'identifieation des depressions de
capture karstique en tant qu'clement a part du relief developpc sur des roches
calcaires. Les idees qu'il a exprimees a cet egard sont fondces sur des arguments
solides, car il a dcfini ce type de depressions en employant des criteres notamment
genetiques, qui eliminent toute confusion possible avec des fomles apparemment
similaires mais spccifiques a I'holokarst dinarique.
D'une extreme efficacite dans n'importe quelle mission qui lui fut confiec,
Teodor Rusu a etc des Ie debut un pilon de confiance dans I'activite de I'lnstitut de
Speologie, toujours prN ,i mettre son energie au service de I'interet collcctif. La
meilleurre preuve en est celtainement la maniere dont il s'est acquitte de la difficile
tiiche de diriger les travaux d'amenagement touristique de la Grotte des Ours de
Chi~ciiu, a I'cpoque une entreprise insolite sur la plupart des aspects.
Infatigable dans son labeur, meticuleux et exact dans tout ce qu'il a realise,
tres exigeant avec lui-meme et pensant a chaque instant qu'il aurait pu faire mieux,
Teodor Rusu fut un modele de correctitude et de scmpulosite, un exemple a suivre
par les jeunes chercheurs et surtout par ceux qui se hiitent d'aboutir aux concilLsions.
C'est pourquoi, concients de la lourde perte que represente sa disparition, tous
ccux qui 1'0nt connu et 1'0nt aime vont lui garder un inetTa<;ablesouvenir. Mais on
ne saurait jamais remplacer son absence ...
GHEORGHE
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TRIBU DES IBEROBATHYNELLINI nov., DIAGNOSES
DES TAXA NOUVEAUX (PARABATHYNELLIDAE,
BATHYNELLACEA, PODOPHALLOCARIDA)
ANA I. CAMACHO et EUGENE

SERBAN

On prcscntc la tribu des Iberobathynellini nov., comprcnant 22 espcces
decouvertes en Espagnc (12 especes), au Portugal (6 cspeccs), en France (l cspecc),
au Maroc (1 cspece), au Texa<; (1 espece) et en Califomic (1 cspcce).
En mlalysanl 1es diverses intcnsitcs de 1a diversification dans Ie groupe et en
consid6rant Ie fait que dans la famillc des Parabathyncllidac Noodt lcs modilica.
lions structurales majeures des pcrciopodcs amhulatoires ant ell lieu au nivcau de
I"cxopodite,.on a instilue 1es sous-tribus des Ibcrohathynellina nov. (cxopoditc
biarticulc sur 1aplupart des pereiopodes) c1 des Paraiherohathyncllina nov. (exopodite
triarticulc sur la plupart des pereiopodes). Elant donne l'aspcct Ie plus particulicr du
processus mentionne, Ie non-dcvcloppement de la derniere paire de pcrciopodes
amblllatoires dans Ie cadre d'un groupe bicn individllalisc par la structure gcncralc
dll pcrciopodc R maJe et celle de I'antenne, toujours triarticulec, on institue la soustribu des lIexaibcrobathynellina
nov. La premiere sous-tribu rcunit les genres
Iberobathynella Schminkc, 1973, Guadalopebathynella nov. et Callfomibathynella
nov.; dans la deuxieme sous-tribu 011 a encadr6 les genres Paraiberobathynefla nov.
et Texanobathynella Delamare, Coineau et Serban, 1975 et dans la sous-tribu des
Hexaiberobathyncllina nov., Ie genre JIexaiberobathynella
nov. Les recherches
concemant Ie..'"
Parabathyncllidcs d'Espagne ont permis I'identification des 6 espcces
nouvellcs, taxa,pennenant la misc en evidence de la maniere de diversiiication d' ordre
specifiqllc dans Ie groupe. La contribution propose un point de vue nouveau quant ala taxonomie des Iberobathynclles, considcres jusqu'a present, commc appartcnant
un seul genre (Schminke,
1973, Schminkc&
Noodt,1988).

a

Dor;r;EES

GENERALES,

ARGUMENTS

PRELlMlr;AInES

S e h min k e (1973) est Ie premier specialiste qui ait resolu les rapports entre
les Parabalhynellides d'Europe montrant que eeux-ei appartiennent aux genres
Parabathynella Chappuis (2 espeees)', Hexabathynella Sehminke (7 espeees)' et
Iberobathynella
Sehminke (5 espeees); les representants du dernier etaient
J. lusitanica (Braga,1949), espcee-type du genre, J. gracilipes (Braga, 1960), J.
mateusi (Galhano, 1967), I. cavadoe'1sis (Noodt & Galhano, 1969) et J. fagei
(Dclamare & Angelier, 1950), les quatre premiers peuplant Ie Portugal. tandis quc
Ic demier, une region peu etendue du sud-ouest de la France (Pyrenees Orientalcs) et
Majorque(Chappuis
&Delamare
Debouttevil1c,
1954).
P. stygia Chappuis, 1926, P. motasi Dancau & Serban, 1963.
Ii. hebrica (Cvctkov & Pctrova, 1964), Fl. tenera (Cvetkov, 1968), l!. breviappendiclllata
(Cvctkov. 1970). fl. longiappendiculata (Cvctkov, 1970), ll. nestica (Cvctkov, 1970) - Bulganc.
Ii. knoepffleri (Coineau, 1964) - Corse, ll. minuta (Noodt & Galhano, 1969) - Portugal.
I
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Les donnees concernant les Parabathynellides d'Europe ont reste les memes
quant au gcnre Parabathynella, se sont modifiees Ires peu quant aux Hexabathynella
(une espece nouvelle a etc trouvee en Espagne, Cam a c h 0, 1986) et ont change
sensiblement dans Ie cas du genre Iberobathynella.
Nous presentons un point de vue nouveau quant
la taxonomic des
Iberobathynelles, ensemble evolutif qui ne peut plus etre tenu comme ayant Ie
statut de genre (S c h min k e, 1973; S e h min k e & N 0 0 d t, 1988).
La plupart des materiaux permettant l' elaboration de cette contribution
proviennent de la Collection du «Museo Nacional de Ciencias Naturales}) de Madrid.
NollS remercions vivement: Prof. R. Rouch et col., Dr. J. Notenboom et I. Meijiers,
Prof. E. Ortiz, Ora. P. Rodriguez, Dr. P. Martinez Arbizu et Ora. E. Bello qui ont
eu l'extreme amabilite de nous ceder pour I'etude les prelevemcnts qu'ils ont faits.
De plus, nous remercions plusieurs groupes de speologues (Edelweis, Burgos;
Niphargus, Burgos; Alaves, Alava; La Lastrilla, Cantabria; Cantabria, Asturias)
qui nous ont facilite I'acces a differentes grottes.

a

LES IDEROBATHYNELLES

D'apres les donnees de 1973, Ie genre Iberobathynella Schminke, 1973
apparait comme un groupe ayant une aire de repartition geographique bien plus
restreinte que celles des Parabathynella et des Hexabathynella d'Europe, aire isolee
nettement par rapport a celle du premier genre'.
Les recherches recentes sur notre continent ont conduit a la decouverte des
especes I. asturiensis Serban & Comas i Navarro 1978, I. espaniensis Serban &
Comas i Navarro, 1978, I. imuniensis Camacho, 1987, I. rouchi Camacho &
Coineau, 1987, I. ortizi Camacho, 1989 et I. notenboomi Camacho, 1989, toutes
provenant des eaux souterraines d'Espagne, les Iberobathynelles s'averant les
Parabathynellides les plus caracteristiques de la Peninsule Iberique.
Delamare
Deboutteville,
Coineau
et Serban(1975)decrivent Texanobath)mella bowmani n.g., n.sp. de Texas. A cette occasion ils remarquent
les affinites de ce genre avec Iberobathynella'.
B 0 uti n et Co i n e a u (1987) font connaltre la nouvclle cspece I.
maghrebensis n.sp. du nord de l' Afrique, Marrakech, Maroc.
S c h min k c ct N 0 0 d t (1988) presentent I. californica n.sp. decouvert en
Californie et considerent Ie genre Texanobathynella comme etant synonyme du
genre Iberobathynella. Quant leur espece, ils remarquent: «The new species shows
the diagnostic features of the genus Iberobathynella Schminke, 1973: antennules
7-segmented; antennae 3-segmented with (4) setae only on distal segment; maxil-

a

a

~ La limite ouest de l'aire de repartition geographique dl! genre Parabathynella se trouvc
Sauve. Gard, France.
4 «Le genre
Ie plus proche de Texanobathynella semble ctre Iberobathynella, par la stmclure des P.VIII mates, la reduction de I'antenne II et la morphologic du labrc., des uropodcs ct de
1a furCID> (Dclamarc
Debouttevillc,
Coinean
& Serban,1975,
p. 2224).

Tribu dc:- IbcrobathYllcllini nov.

3

17

lac 3-segmented, second segment with characteristic seta on inner surface; coxa of
thoracopods I-VIl with typical conical projection at inner distal border; sympodite
of uropods with row of unequal spines; exopod of uropods with basiventral seta»
(S c h min k e & N 0 0 d t, 1988, p. 293). En ee qui coneeme les differences entre
I. calif arnica n.sp. et T. bowmani, on note: «Iberobathynella cali(ornica and
fberohathynella bowmani, new combination, can be distinguished by the number
of spines on the sympodite of the uropods, by the number of segments of the
exopods of thora cop ods I-VIl, by the number of teeth on the labnnn, by the number of segments of the antennules, and by the fact that the first plcopods of I.
calijiJrnica are represented by a pair of setae lacking in I. hOlVmani» (S e h min k e
& No

0 d t, 1988, p. 294).
Etant d'aceord que la comparaison ci-dessus cst exhaustive quant aux
earaeteres qui separent les deux taxa, un fait cst des plus frappants: les differences
les plus importantes - antennule de 7 articles chez calijiJrnica et de 6 articles chez
howmani, d'une part, la presence des pleopodes et respectivement leur absence,
d'autre part, sont mentionnees a la fm de la comparaison, bien que l'antennulc de
6 articles et la presence des pleopodes soient des traits qui n'appartiennent pas a la

diagnose du genre.
En considerant les dODDees que nollS avons presentees, if resulte que Ie
genre Iberobathynel/a
reunit 14 especes;
II peuplent l'Europe,
tout
specialement la Peninsule Ibt\rique, l'une, Ie nord de I' Afrique et 2 especes,
les regions situees dans Ie sud des Etats-Unis d' Amerique.
DIVERSIFICATION

DE CERTAINS

CARACTERES

CHEZ LES IBEROBATHYNELLES

Le nombre des pertHopodes ambulatoires (P.). Dans la discussion
eoneemant I'espece matellsi, Ie premier representant de la Peninsule lberique ayant
6 paires de P., G a I han 0 (1967) cst obligee de eomparer celle-ci avec les
Parabathynellides qui presentaient eette earaeteristique - palliiani (Delamare, 1953;
Madagascar), hehrica (Cvetkov & Petro va, 1964; Bulgarie), knoepjJ7eri (Coineau,
1964; Corse). szidati (Noodt, 1965; Argentine). On a proeCde de cette maniere, car
Ie earaetere en question est tout
fait partieulier pour les Parabathynellides et
meme pour l'ordre des Bathynellaeea'. En rappc1ant qu'a I'epoque les 4 espeees
etaient tenues comme appartenant au genre Parabathynella, la modalite de
G a I han 0 d'aborder ee problbne cst des plus justifiees. D'ailleurs, l'auteur montre
que, outre I'abscnce des P. VIl, matellsi a des affinites indubitables avec Illsitanica.
gracilipes etjilgei, par la stmeture de I'antenne (A.Il) et du P. 8 d.

a

s «C' cst un caracterc rcmarquab1c qui cloigne ccs cspcccs de tontes les mitres ct jc crois
qu'il sera suffisant pour les placer (hms un groupcment taxol1omiquc ii. part. Mais, je suis d'avis
que t<lot que nOlls He sOlnmes pa.., eclaircis ~1.lrIa signification de cette absence, tout groupcmcnt
pourra ditlicilcmcnt etre vatabtc pour reccvoir ces especes» (G at han 0 ,1967, p.16.).
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S chill ink e (1973) nlsout ce probleme comme suit: i1 institue Ie genre
Hexabathynella, groupant, a l'exception de mateusi, toutes les especes a 6 paires
de p,; pour lusitanica, gracilipes, jagei, cavadoensis et mateusi, il cree Ie genre
Iberobathynella, Quant aux rapports entre les 5 especes du dernier genre, il choisit
cOlllme element stmctural principal l'opercule anal (Opc-an!.) dont Ie bord distal
pn\sente ou ne presente pas une pro eminence mediane, traits camcterisant les groupes
d'espeees; Ie groupe mateusi, Ope-an!. a pro eminence, reunis maleusi et cavadoensis,
tandis que Ie groupe lusilanica, Ope-an!. sans pro eminence, lusilanica, gracilipes
etjilgei, Cette division est admise mcme a pnlsent, aux 2 especes du premier groupe
s 'ajoutant asluriensis, orlizi, californica et aux 3 du deuxieme groupe, espaniensis,
imuniensis, rouchi, ba'l-vmani, maghrebensis et notenboomi.
Le nombre des articles antennulaires (A.I), S c h min k e et No 0 d t
(1988) soulignent l'idee scion laquelle I, californica s'avere, par ses earaeteres les
plus importants, un representant du genre Iberobalhynella, Dans la comparaison
des especes californica et bowmani on trouve, a cote des autres differences, Ia
structure des A.I, comportant 7 et respeetivement 6 articles, A notre avis, cctte
situation merite une attention plus poussee.
Analysons certains genres dont les representants n' ont pas une A. [ a
morphologie genera Ie constante,
Dans la diagnose du genre Allobalhynella Morimoto & Miura, 1958, i[ est
precise que I'A.I comporte 7 articles; rappelons qu'a l'espece-type, A. japonica,
U e n 0 (196 I) ajoute A. mimbilis,
No 0 d t (1965) soutient qu'au genre mentionne appartiennenhlllssi
[es
espeees malaya (Sars, 1929) - Malaisie, carinata (Ueno, 1952), kuma (Ueno, 1956)
et giganlea (Morimoto, 1959) - Japon, En 1970 Morimoto decrit I' espece A. coreana
- Coree.
S e h min k e (1973) cree pour I'espece malaya Ie genre Batubalhynella;
partant du point de vue de N 0 0 d t quant aux representants du genreAllobalhynella,
il introduit dans ce taxon I'espece yaye (Ueno, 1956) et la sous-espece giganlea
pluto (Morimoto, 1963); i1 divise Ie genre dans Ie groupe mirabilis _ mirabilis,
;aponica, coreana et Ie groupe gigantea - gigantea, carina la, kuma,yayeetgiganlea
pllllo, En ce qui eonceme I'A. I, eonsideree comme ayant 6-8 articlcs, dcux observations sont a faire:
- les cspeces du premier groupe, decrites com me appartenant au genre
Allobathynella, ont I'A.I de 7 articles;
- les 5 repnlsentants du deuxieme groupe, tenus initialement comme
appartenant au gcnre Parabalhynella, ont I' A.I de 6, carinala et de 8 articles,
gigantea.
Nous croyons que Ie groupe mirabilis comprend les vrais Allobathynella et
que Ie groupe giganlea nlunit des representants qui n'appartiennent ni a ce genre ct
probablement ni a un seul taxon de degre similaire. Presentons un argument en
faveur de cette opinion.
Etudiant Ie 1'.8 c! de Allobathynellajaponica,
espece-type du genre, Serban
(1994) a reveleles traits qui suivent: l'exopodite (Exp,),. situe sur la region latero-

~

, .
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exteme du basipodite (Bsp.), a une taille remarquable, sa face laterale, tres Hendue,
presentant une partie distale arrondie; Ie Bsp. porte, dans sa region antero-distale,
nne pro eminence triangulaire (fig. 1). Si ces atlributs structuraux sont aussi presents
chez A. coreana Morimoto (M 0 rim 0 to, 1970, fig. 88), chez gigantea pilito
Morimoto (M 0 rim 0 to, 1963, fig. II), I'Exp. est situe sur la face distale du Bsp.,
ce demier ne presente pas la proeminence antero-distale. Donc, la revision des
especes du groupe gigantea est absolument necessaire.
Dans Ie cas des 5 especes reunies par S c h min k e (1973) daus Ie genre
Eobathynella Birstein & Ljovuschkin, 1964, l' A.I a 7 articles chez mesasiatica
Birstein & Ljovuschkin, 1964 et chez tianschanica (Jankowskaja, 1964) (Kirghizie)
et seulement 6 articles chez gracilima (Ueno, 1956) (Japon), matllta (Morimoto,
(970) (Coree) et chez minima Jankowskaja, 1972 (Ouzbekistan). Nous nous
demandons si les especes ayant l' A.I de 6 articles appartiennent au genre
Eobathynella et si les vrais representants de ce taxon se trouvent au Japon.

La presence des pIeopodes (PIp.). Chez les BathynellidCs, la presence des
I'll'., la premiere paire, est generalisee, ces extremites, biarticulees, ayant une stmcturc generale constantc.

Chez les Parabathynellides, la presence de la premiere paire de I'll'. u 'est pas
geueralisee: en cc qui concerne leur structure, elle comporte un article au maximum; maintes lois les I'll'. sont representCs par 2 poils.
Dans la diagnose du genreAllobathynella Morimoto & Miura, S e h min k e
(1973) precise que les I'll'. peuvent ctre presents ou absents. Nolons que dans Ie
groupe mirabilis, ,i la structure eonstante de I' A.I (7 articles) s'ajoute la presence
des I'll'. monoarticules et portant 2 poils apicaux; dans Ie groupe gigantea, ayant
l' A.I ,i un nombre different d'articles, les I'll'. manquent, caracteristique qui nie
I'appartenanee de ce groupe au genre Allobathynella.
Rappclons que les I'll'. monoarticules sont aussi presents dans Ie genre
Chilibathynella Noodt (Chili, Australie) et que, dans ce cas, ils sont munis d'un
seul poil.
Les I'll'. representes par 2 poils se trouvent dans les genres Atopobathynella
Schminke (Australie, Nouvelle Zelande, Tasmanie, Chili), Noodtibathynella
Schminke (Bresil, Argentine) et Hexabathynella (Nouvelle Zelande, Bresil, Argentine, Madagascar, Europe). Si ehez les 4 et respectivement les 2 especes des
deux premiers genres la presence generalis6e des I'll'. n'est pas surprenante, chez
les Hexabathynella, II des 14 especes ont, en toute certitude, des I'll'.
Les donnees que nous venons de presenter prouvent que, dans certains
cas, la diversification des Iberobathynelles
se realise meme au niveau des
caractcres qui, dans les genres bien etudies, ont une structure generale
constante, Le nombre different des P. ambulatoires et celui des articles
antennuJaires sont les exemples les plus eloquents; la presence des I'll'. cote
de leur absence est aussi nne situation particuJiere. Cette modalit6 de diversification gagne en importance si I' on tient compte du fait qu' elle a lieu dans
un groupe bien contourn6 au point de vue structural par l' A.II triarticuJee et la
morphologie generalc du 1'.8 d. Par sa frequence tres rCduite, cette diversifi-
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cation nous apparait comme une manierc inedite d'individualisation
taxa, consideres jusqu'a present comme ayant Ie statut d'espece.
L 'EXOPODITE

DES PEREIOPODES

AMBULATOIRES

de certains

(Exp.)

Dans la tamille des Bathynellidae, I' Exp. des p. ambulatoires est toujours
monoarticule; I'endopodite (Enp.), genemlement 4 articles, peut comporter 3 articles sur toutes les paires (Nannubathynel/a Noodt, Ag"athubathy"el/a Schminke)
ou sur certaines paires (Gallobathynellines Serban. Coineau et Delamare). La
presence de l'Enp. triartieule est due ,\ la modalite de son developpement qui suppose un slade Ii3 artieles (fig.2). celte morphologie pouvant.Ctre gan!ee dans I'elape
adulte. Une observation s'impose:
•

a

- chez les Bathynellides la diversific\ltion de la structure generale des
P. ambuIatoires a lieu au niveau de I'Enp.
Dans la famille des Pambathynellidae, I'Exp. a un nombre different d'articles,
I' Enp. etant toujours quadriarticule. Cette situation s 'explique, de meme' que chez
les Balhynellides, par la modalite de devcloppement. les P. ayant des leur apparition (extremites absentes I'eclosion) I'Enp. de 4 mtieles. I'Exp. monoartieule et
portant 2 poils tenninaux - P. de type Parabathynellide ou P. de type P (S e r ban
& Cui n e au, 1990) (Fig. 3). Etant donne eelte mudalite, I'Exp. peut rester
munuarticule uu il peut se mudifier dans une rame plurimticulee. Notons les observations qui sui vent:

a

- chez les Parabathynellides la diversifieation de la morphologie generale
des P. ambuIatoires a lieu au niveau de l'Exp.;
- au point de vue taxonomique, la structure differente de I' Exp. reclame
nne attention plus pousee que celie aecordee jusqu'a present.
Dans les genres Atopobathy"el/a Sehminke et Chilibathy"el/a Noudt I' Exp.
est monuartieule sur toutes les paires.
Chez gigalltea pluto, I' Exp. peut arriver d'avuir 7 articles sur certains P.
(M 0 rim 0 to, 1963, tableau I).
Si entre les deux eas extremes il y a d'aulres intemlediaires - Allobathy"el/a,
Eobathynel/a, il taut retenir que I'Exp. biartieule eSI Ie plus trequemment rencontre
dans la famille.
Chez les Iberobathynelles, I'Exp. est mono-, bi- et triartieule sur les 1'.1, bi-,
tri- et quadriarticule sur les ,mtres.
La presence de l'Exp. monoarticule sur les 1'.1 est due aux particularites du
developpcment postcmbryonnairc dans Ie groupe; noLISles prescntolls:
- Ies Iberobathynelles eclosent de I'oeuf au stade a 4 paires de 1'., ce processus
elant plus precoce que chez Para!Jathy"el/a ou chez C!ellophal/ollel/a mutlumuviensis dont Ie premier stade postembryonnaire a 5 paires de 1'.;
- au premicr stade postembryonnaire, I' Exp. des 1'.1 est monoarticule chez
Ies Iberobathynclles et biarticule dans les dcx autres cas, ulI1disque les suivantes
3 ou 4 paires ont, dans loutes les trois situations, un Exp. bimticule;

I
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_ au point de vue du processu~ de la diversification, la stnlctun: mOlloarticulcc
de l'Exp dcs P.I suppose trois possibilitcs: sa conservation chez Ics adultes ou sa
modification
par Ie passage ,\ 1a stnlctufc bi~ ct triarticu16c: il resultc que. paT
rapport aux Parahafhynella et CICl70/J/w/lOlldla
mutluf11uviensis, 1a diversification
aU niveau stlUctural en qucstion est possible chcz Ie,; IbcrobathynclIcs:
_ dans Ie cas des populations tCllues COnlmc appartenant <ll'cspccejagei qui
ont l'Exp. dcs P. II-VII tri- et quadriarticulc,
la recherche de celiains individus
juveniles (7 paires de P. ambulatoires)
a prouve que l'Exp. dc ]a premierc J1'lirc
reste monoarticule
jusqu'a
I'ctapc dans laquelle les aut res paires, abscntes il
l'ec!osion. ont I' Exp. biarticule (S c r ban
& Co i n e all, 1990);
_ chcz la plupart dcs espeees qui conscrvcnt dans l' etape adulte I' Exp. ues
1'.1 monoarticule,
cclui-ci a unc chetotaxie plus riche que cclle ucs P. de type p.
au.' 2 poils tcnninaux s'ajoutant cncore I'un, situe sur Ic bord veutral de I'artic!e:
_ en cc qui concernc I'Exp. triariicuic, il slindividualise
dans lInc premiere
phasc sur les P.II! ct }V.la paire Vll etant la demiere qui gagne ccttc morphologic
(S c r ban
& Co i n e au, 1990).
Chez les Iberobathynelles,
la divcrsification
des P. ambulatoires
au
niveau
de l'Exp.
suppose
plusieurs
possibilitcs
dont la signification
taxonomiquc
ne dcpasse pas Ie statut d'espece.
I! s'agit de l'Exp. mono-, biet triarticule
des p.r, de l'Exp. bi-, tri- et quadriarticule
des p.Il-VI!, dcs
combinaisons
possibles entre ccs structures.
LE SYSTEME

DE LA FAMILLE

ET LES I13EROI3ATHYNELLES

NUllS cruyons que la manicre particulicre d'individualisation
de certains taxa
doit .:trc inscrite dans la diagnose du gcnre lberobflfhynel/a, meme si la frequcnee de
ccl\c-{;i est tres faible dans Ie groupe; en ne proceuant pas ainsi, la diagnosc serait
similaire a cclles <.lesgenres Allaha/hynella et Eobalhynelia, uiagnoscs basecs sur ucs
descriptions ne contenant pas des dmmees concemant les details de certains caraeteres.
Si dans les deux demicrs cas cette situation n'est pas surprcnante (S e h min k e a
precise Ie manque des uonnecs conccrnant Ie 1'.8 cf d'Aliaha/hynelia ct Ic Car-dCtere
proviso ire de la diagnose d'Eabathynelia), Ie cas des Iberobathynclles est des pIllS
compliques, caril ne pennet pas la solution de certains problemes au moment o(,l'on
considere les 14 especes conmlC appartcnant a un seul genre. Expliquons-nOllli.
En nous nous rapportant au groupe ma/ellS; (Opc-an!. a procminence medianc),
on voit qu'il reunit unc espece
6 paires dc P. ambulatoircs - ma/ells; - ct 4 i, 7
paires _ cavadoensis; (lsfuriensis, ortizi, ca!ifornica, nne especc portant dcs PIp. calijorllica - ct 4 sans ccs extremites - mateusi, cavadoensis, asturiCl1sfs, ortizi. Si
les especes cavadoensis, asturiensis ct orlizi ant une structure qui correspond
la
diagnose du genrc ct presentcnt une uifferenciation
qui implique dcs uctai1s
morphotogiqucs,
maleusi et ealiforlliea S'illuividualisent d'tmc manicre particulicrc.
Au point de vue taxonomique,
pouvons-nous
considerer que les dcux manieres dc
differcnciation
ont la meme signification ') Est-il possible d'aumcttrc que dans un
groupc d'espcces
on peut rCllcontrcr des modalites de diversification
ayant des

a

a

intensites

sl differcntcs

'!
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Quant au groupe iusilallica (Opc-anl. sans pro eminence mediane), on trouve
I espcce ayant I'A.I de 6 articles - bowmalli, tandis quc chez les 8 'Illtres cettc
extrcmite comporte 7 articlcs - iusilallica, graci/ipes, espalliellsis, imulliellsis,
rouchi,fagei, magbrebellsis et Ilulellboumi, chez 4 espcccs I'Exp. des P.I1-VII a
plus de 2 articles - fagei, maghrebellsis, buwmalli et Ilolellboomi, 5 portant 2 articles sur cettc rame -Iusilanica, gracilipes, espaniensis, imuniensis et rouchi,
6 cspeces ont I'Exp. des .p.1 biarticule -iusitallica, gracilipes, e.'lpalliellsis,fagei,
maghrebellsis et bowmani, chez 2, il cst monoarticule - rouchi et imuniensis et
chez I espcce, triarticule - nolenboumi.
Dc qucIle maniere on peut expliqucr les situations que nollS venons dc
presenter" La reponse it cette demiere question impliquc unc analyse de la modalite
choisie par S c h min k c (1973) afin de concevoir I'evolution et Ie systcme de Ia
famillc des Parabathynellidae Nood!.
Partant du caractere plesiomorphc et du caractere apomorphe des representants
de Ia famille, Schminke desire mettre en evidence Ia migration de ceux-ci du Japon
jusqu'en Amerique du Sud par deux voics (Schminke, 1973, fig. 26), migration
graduclle accompagnee par une evolution similaire. Etant donne ce point de vue, il
resulte que I'Afrique et I' Amerique du Sud sont peuplees obligatoirement par des
fonncs apomorphes. Cherchant tous Ies arguments possibles en faveur de ses suppositions, S c h min k e fait appel it I'apomorphisme aceuse dcs representants de
Ia famille dcs Leptobathyncllidae Nood!, representants trouves sculement en A/rique
et cn Amerique du Sud, et eonsidere que eet ensemble evolutif est synonyme des
Parabathynellides.
•
-...
Si en 1973, les points de vue mentionnes ont ete tenus comme les vrais, trois
ans plus tard ont ete infinnes par S c h min k e lui-mcme, Ia decouverte des genres
AFubalhynella Sehminke et Nunubalhynella Sehminke (Afrique du Sud) prouvant
I'existenee des fonnes plesiomorphes sur Ie continent africain. En ce qui conceme
la synonymie Lcptobathynellidae Noodt = Parabathynellidae Noodt, I'etude
comparee du cephal on, surtout de la mandibule (Md.), a demontre la validite de Ia
famille des Leptobathynellidae Noodt (S e r ban, 1980, 1985, 1986, 1988). Mais
il y a encore un problemc.
Elaborant un systeme de la famille dont Ie seul taxon superieur it I'cspecc est
celui de genre, Schminke nie tous les essais desirant reunir Ies genrcs en taxa
d'ordre superieur (voir les Gallobathynellinae Serban, Coineau & Delamare, Ies
Austrobathyncllinae Delamare & Serban - Bathynellidae, les Cteniobathynellini
Serban & Coineau- Parabathynellidae); eloquente dans ce sens est sa contribution
de 1986, dans Iaquelle sont mentionnes, comme taxa majeurs aux especes, seulement
Ies genres, les deux familIes et I' ordre des Bathynellacea (en 1980 S e r ban divise
l'ordre en deux sous-ordres, point de vue soutenu par I'inclinaison differente de la
longueur des Md. dans Ie cadre du cephalon). Cetle maniere d'agir laisse I'impression
que S c h min k e a sacrifie l' elaboration d 'un vrai systeme en faveur de son opinion
quant it I'evolution dans la famille, limitant au maximum I'evaluation taxonomique
Ia plus reelle et Ia plus equilibree des intensites tres differentes de la diversification
dans cet ensemble evolutif.
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En tenant compte des observations ci-dessus, on peut comprcndre aisement
la situation des 141berobathynelles encadres dans un seul genre. Si l'absence d'une
paire de P. ambulatoires, si Ie manque d'un article antennulaire sont des attributs
structuraux qui scparent deux especes, de quelle maniere pourraient etre qualitiees
les modifications moins pregnantes? A d'autres mots, ]a conception taxonomique
de S c h min k e cst un 61ement d6routant pour les :echerches, car elle oblige
d'accorder la meme importance au nombre difterent des epincs de la furca (Frc.) et
au manque d'une paire de P. ambulatoires'.
Sans sous-estimer la remarquablc contribution de S c h min k e it la
connaissance des ParabathyncllidCs du monde, nous pr6sentons nos points de vtie
quant it la taxonomic des Iberobathynelles.

DONNltES

'L\XOl'iOWQUI(S

Dans cette deuxie'me partie de notre contribution, on va donner les diagnoses
des taxa qui suiven!:
TRIBU DES IBEROflATIIYNELLINI

I - Sous-tribu

des Iberobathynellina

nov.

nov.

J . - Gcnre Iberobathynella Schminke,1973
a) SotL,-genrelberobathynella (Iberobathynel/a) Schminke, 1973
- I. (I.) paragracilipes n.sp.
b) So us-genre Iberobathynella (Espanobathynella)
no".
-I. (E.) espaniensis Scrban & Comas i Navarro, 1978
- I. (E.) magna n.sp.
- I. (E.) cantabriensis n.sp.
c) Sotls-gel1le lberobathynella
(Asturibathynella)
nov.
- I. (A.) parasturiensis n.sp.
2. - Genre Guadalopebathynel/a
nov.
- G. puclzi n.g., n.sp.
3, - Genre Californibathynella

nov. ,

& «There .:lfC only two :"pe<:icsin the genus with a I-segmented
exopod of the thoracopod 1.
The new ~""ptXies (it s'agit de calijornica) can easily he distin£uished from mafeusi in \vhich the
seventh thoracopod i::- lacking. It differs from I cavadoensis in the stmcture of the exopod and
cndopod of the uropods, in the number of spines along the inner margin of the furcal rami, in the
number of claws on the distal endite of th~ maxillulae and in the spines row of the mandibles).)
(Schminkc
& Noodl,
19M8,p. 294)
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I! - SOIlS-tribu des Paraiberobathynellina

10

nov.

4. - GenreParaiberobathynella
nov.
a) sous-genre Paraiberobathynella
(Paraiberobathynella) nov.
b) sous-genreParaiberobathyne/la (OrihuelahatJrynel/a)nov.
S. - Genre Texanobathynella

Delamare, Coineau & Serban, 1975

II1- SOIlS-tribu des Hexaiberobathynellina

nov.

6. - Genre Hexaiberobathyne/la
nov.
- H hortezuelensis n.g., n.sp.
Abreviations: A.I, antennule; A. II, antenne; Bsp., bilsipodite; Dnt-bd-vnt., dent
du bord ventral; End-dst., endite distal; End-prx., endite proximal; Enp., endopodite;
Exp., exopodite; Frc., fi.lrca;Lb., lobe mandibulaire; Lbr., labrum; Lb-dnt., lobedente;
Lb-ext., lobe exteme; Lb-int., lobe inteme; Md., mandibule; MX.I, maxillule; Mx. II,
maxille; nbr., nombre; Opc-anI., opercule anal; 1'., pereiopode; PI-drs., poil dorsal;
1'11'.,pleopode; Prs-inc., pars incisiva; Symp., sympodite; Urp., uropode.
TRJBU DES IBEROBATlIYNELLINI

nov.

Diagnose. P.8 d' de type Iberobathynella:
Lb-ext., de grande taille,
fnsionne partiellement avec Ie Bsp.; Exp., petit, situe sur la face latero-externe
du Bsp. et recouvert par Ie Lb-ext.; Enp. toujours present, ayant la partie
terminale orientee du cote latero-externe. A.I!, triarticulee, de taille rMillte
et portant 4 poils sur I' article terminal. A.I, de 7 articles, tres rarement
sixartieulee. Generalement sans I'll'. Lbr., ayant une structure commune ou
particuliere, habituellementa 8 dents prineipales. P. ambulatoires generalement
7 paires, munis d'un Exp. mono-, bi- et triarticule - paire I, bi- tri- et
quadriartieule -Ies autres paires; eoxopodite portant dans I'angle interne et
distal une formation ayant la forme d' epine; P.I sans epipodite respiratoire.
Plan de connexion des mandibules au cephalon incline puissamment.
Genre-type: Iberohathynella Schminke, 1973
Sous-tribus: I - Iberobathynellina nov.
II - Pamiberobathynellina nov.
1lI- Hexaiberobathy'iellina nov.
En soutenant que Ie 1'.8 cf eamcterisant les Iberobathynellini appartient a un
type bien individualise dans Ie cadrc de la famille, nons avons tenu compte des
tmits principaux ci-uessous:
a - J'aspect general, Ie degre de developpement du Lb-ext. et ses rapports
avec Ie Bsp.;
b -la taille et la position de J'Exp.
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a - Par la forme de la face laterale, Ie degre de developpement et de
fusionnement avec Ie Ssp., Ie Lb-ext. est un element important qui individualise ce
type de penis. Si chez Allobathynella (fig. I), ce lobe, de taille reduite, est plus petit
que l'Exp., si chez Parabathynella, il est etroit et un peu plus long que l'Exp.
(fig.4), chez les Iberobathynellini ees rapports changent radicalement; Ie lobe est
bien developpe aulant en longueur qu'en largeur s'individualisant comme un
clement massif de la face laterale du penis, landis que l'Exp. est de taille tres
reduite. Precisons que la region tem1inale du lobe se trouve toujours au voisinage
de l'Enp., dans certains cas couvrant la partie distalc du Ssp.; ce demier trait est
bien marque chez l'espece muchi Camacho & Coineau, 1987. Quant a I'axe
prioritaire du lobe, il peut etre vertical, incline du cote postero-distal ou du cote
antero-dista!. Le fusionnemcnt du lobe avec Ie Ssp. (Serban, 1977), a lieu au niveau
des parties basales du bord posterieur du premier et de la face anterieure du demier.
Ce!te situation cst des plus importantes quant aux caracteristiqucs essentielles de
ce type de penis; chez Allobathynella et ParaiJathynella, Ie lobe n'est pas fusionne
avcc Ie Ssp.; dans la tribu des Cteniobathynellini Serban & Coineau, ce process"s
atteil1lll'inwnsite maxima (figs. 5 et 6).
b - L' Exp. est situc sur la face latero-exteme du Bsp., ayant une position
similaire a celie propre aux representants
des genres A!lobalhynel/a
et
Parahallzynella; mais, 5i dans ces deux demiers cas l'Exp. est de tres grande tail!e
et respectivcment de taille moyenne et Ie Lb-ext. n'est pas fitsionne avec Ie Ssp.,
chez les Iberobathynellini on rcncontre une situation propre seulement au penis qui
les caracterise; l'Exp., de taille rCduitc, situe sur la tace laterale du Ssp., d'une
part, Ie Lb-ext. bien dCveloppe et fusionne avec Ic Bsp., d'autre par!, sont des
a!tributs stnlcturaux qui font que l'Exp. so it recouvert par la partie distalc dulobe,
ctant I" structure pcnienne Ia plus difteile d'observer.
Quant a la division de la tribu en trois sOlls-tribus, elle sc fonde sur la diversification des P. ambulatoircs auniveau de l'Exp. dans les cas des Ibcrobathynellin3
et des Pamiberubathynellina et sur Ie nombre different de ces extremitcs dans Ie
cas des Hexaiberobathyncllina.
I -Solls-trihll

dcs Ibcrobathyncllina

nov.

Diagnose.

Sept paires de P. ambulatoires. A.J comportant 7 articles.
Exp. des P. ambulatoires a 2 articles sur
la plupart des paires, Ope-anI. ayant ou non une proeminenee mMiane.

1'11'., 2 poils, present. tres rarement

Genre-type: Iberobathynella Sehminke, 1973
Genres: I. -Ibembalhynella
Schminke, 1973
2. - Guadalopebatllynella noV.
3. - Culijimliballtynella nov.
En considemnt que cette premiere sous-tribu eomprend trois taxa d'ordre
generique, Ia diagnose des Iberoballzy"ella gagne \lne signification plus precise,
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marquant les vraies limites structurales qui correspondent au statut dc genrc. La
divcrsification particuliere agissant dans Ic groupc a impose la creation du genre
Guadalopebathynella nov., Ic scul de la tribu ayant Ie Lbr. et la chCtotaxie de
l'enditc distal (End-dst.) maxillu!aire modifies, et du genre Californibathynella
nov. qui, a cote de la prescnce dcs PIp., s'individualisc aussi par d'autrcs traits
particuliers.
I. - Gcnre lberobathynella Schimnkc, 1973
Diagnose.
1'.8 d': Lb-ext. ayant la face laterale triangulaire
ou
rcctangulaire et ('axe prioritaire vertical ou incline. P. ambulatoires: Exp. i12
articles au maximum ct porlant 3-5 poils; Enp. muni de 1-2 poils dorsaux7.
End-ds!. maxilIulaire iI 6-7 dents. Md.: Prs-inc. pourvue de 4-10 dents; Lb.
comporlant 5-1 I griffes rnasticalrices'. Urp.: Symp. mum de 5-24 epines;
Enp. i11-3 poils; Exp. porlant 2-4 poils, lres rarernent un plus grand nombre'.
Frc. a 5"':'13 epines. Lbr. et A.I de structure commune. Ope-anI. ayant ou non
une pro eminence mCdiane. Sans I'll'.
Espece-type: Iberobathynella lusitanica (Braga, 1949).
Sous-genres: a) fberobathynella (Iberobathynella) Schminke, 1973
b) Iberobathynella (E'1Janobathynella) nov.
c) Iberobathynella (Asturibathynella) nov.
Ce gcnre reunit la plupart des cspeces de la tribu, panni ses 14 representants,
4 etant nouveaux. La diversification dc ccrtains caraetercs a une amplitude tres
accusee, marquant les Iimitcs de leur structuration dans la tribu. On rcncontre Ics
deux possibilites de la differenciation de la Mx.I quant ilia chetotaxie de l'Enddst., 6-7 dcnts. une differenciation tres puisssantc du nombrc des elements
mandibulaircs, de meme que dc celui des phaneres des Urp. En ce qui conceme la
chetotaxic dcs P. ambulatoires. clle est, dans Ie premier sous-gcnrc, la plus riche
dans la tribu, autant sur l' Enp. que sur l' Exp. biarticule.
En divisant Ie genre en trois sOlis-genres, nallS avans tCI1Ucompte de la chctot,Lxie
des P. ambulatoires. de I'End-ds!. maxillulaire et de celie de I'Enp. des UrI'.
Entin, nolons que les 14 especes peuplent la Peninsule Iberique, 5 elant
decouvertes au Portugal et 9 en Espagne.

7 Etant donnc que la presence dt:~2 poils cst proprc stnctemcnt
a une partie du genre, dans
Ics diagnoses dcs autres taxa, h.; caractcn; Hombre dc poils dorsaux sera Climinc.
~ S e Ii min k e (1981) a mnntre que cctte formation mandibulairc
ne peut pas ctre
homologuee avec la pars molaris; S c r ban 1985, a dcnommc cellc-ci lobe it grifTe~ ma~iicatriccs,
es~ayatlt de mettre en evidence la corrClatiol1 entre l'inclil1aisoll inver:"e de la longueur mandibulairc
dam Ie radrc dll ccphalol1 (antero-postericurc), indiu<lison singulicrc dans la c1a..,se des Malacostraca,
d l'individualisation
elu lobe ,l griffes ma.sticatrices.
9 Dan:" Ie cas de Ia ch~totaxie de l'cxopoditc ,l,:,s uropodes on ne tient pa.<; compte dn petit
poil sc trouvanl sur la ba$c de la face latcro-inkmc.

Tribu dcs Ibcrohathynellini

l3

a) SOllS-genre Iberobathynella

27

nov.

(Iberobathynella)

Schminke,

1973

Diagnose. 1'.8 d': Lb-ext., triangulaire, ayant I'axe prioritaire vertical.
P. ambu.1atoires: Exp., biarticu.1e, muni de 4-5 poils sur les paires I et VI, de
5 poils sur les paires II-Vet de 4 poils sur la demicre paire: Enp.
1 poi I
dorsa! sur les 1'.1 et 2 sur les autres. Mx.1 7 dent' sur J'End-dst. Md.: l'rs-inc.
comportan! 6-10 dents; Lb. muni de 6-11 griffes mastieatrices. Urp.: Symp.
9-24 cpines; Enp. pourvu de 3 poils; Exp. ayant, dans la plupart des cas, 4
poils, porte chez un seu.1 representant 7 poi Is. Furca a 8-13 cpines. Ope-anI.
sans proeminence mediane.

a

a

a

Espece-type: f. (I.) lusitallica (Braga 1949)
Espcees: f. ([,) lusitanica (Braga 1949), f. (1.)gracilipes (Braga, 1960), f. (1.)
harcelensis (Noodt & Galhano, 1969), 1. (I.) valbonensis (Galhano, 1970) et f. (J.)
{Juragracilipes

n.sp .•

I.e caraetere qui individualise clairement ee sous-genre cst representc par la
chCtotaxie des P, ambulatoires, unique dans la tribu. Si nous nous rapportons ,\
l'Enp., il s'agit des 2 poils dorsaux des paires II-VII. au poi I du deuxicme article.
a presence generalisee dans I'ordre, s'ajoutant encore I'un developpe sur Ie premier article. Rappelons qu'une situation semblable est propre aux genres
Eohathynella, ls,ykkulihathynella (Asic Centrale), Allohathynella (Japan, Coree),
Notohathynella (Nouvelle Zclande) et Chilibathynella (Chili, Australie): de mcme
que dans Ie sous-genre en question, chez Eobathynella et Issykkulibathynella on
trouve 2 poils dorsaux sur les 6 dernicres paires, tandis que dans les autres genres
eette ehetotaxie se reneontre sur taus les P, En ee qui coneerne 1a ehetotaxie de
l' Exp, biartieul6 de toutes les paires, elle est fonnce de 5 poils sur la plupart des P.,
l'article proximal ayant 3 semblables elements, Chez Illsitanica et barce!ensis,
l'Exp. des 1',1, VI, VIl a 4 poils; chez va/bonensis on trouve ee nombre seulement
sur les paires VI et VII; quant aux gracilipes etparagracilipes, Ie premier a 5 pails
sur l'Exp. des P,l-VI et Ie deuxieme sur les paires I-V. Done, si dans ee sous-genre
l'Exp. biarticule earaeterise toutes les espeees, e'est sa ehctotaxie qui participe
dans Ie processus de la diversification.
En rappelant que les 4 premieres especes ant etc decouvertes au Portugal et
la derniere en Espagne, il nous reste d'analyscr les probJemcs sou1ev6s par
barcelensis ct valhonensis.
Noo d t et Gal han 0 (1969) et respeetivement Gal han a (1970)
deerivent Ies sous-espeees lusitanica harcelensis et /usitanica va/bonensis, taxa
dont la station type cst situee 50 km nord, dans Ie premier cas, et 9 km cst, dans
Ie dcuxicme, de la ville Porto; au voisinage de eette dernicre se trouve la station
type de lusitanica.
S e h min k e (1973) infirnlC la validite dcs deux sous-espeees, soutenant
que certaines differences invoquees par les deux speeia1istes ne sont pas signifieatives
et tl'autrcs n'existcllt pas.

a

a
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En ce qui nous concerne, les observations qui sui vent meritent d'etre retenues:
- il est certainque la descriptionde/usitnnican' otfrepas tautes les donnees nOCessaires
aux recherches, fuit dont les implications sont devenues
importantes; en commen\Wlt
de 1973, /usitnnica est I'espeee-type du genre, donc l'etalon essentiel pour nos decisions;
- C hap p u i s et 0 e I a mar e 0 e b 0 u t t e v i II e (1954) etudient
plusieurs paratypes de /usitanica et decrivent Ie P.8~, extremite que Brag a (1949)
n'avait pas presentee;
- parmi les differences entre /usitanica barce/ensis et /usitanica /usitanica,
N 0 0 d t et G a I han 0 tiennent compte de la cMtotaxie du P. 8 ~ (2-3 phaneres)
plus riche chez leur sous-espece que celle decrite par C hap p u i s et 0 e I a mar e
Deb ou tt ev ill e (I phanere) (voir No 0 d t & Gal han 0, 1969, fig. 9f et
Chappuis
&Delamare
Debou:teville,
1954, fig.IX);
- ayant I' occasion d' etudier les paratypes de /usitanica /usitanica se trouvant
dans la collection de 0 e I a mar e 0 e b 0 u t t e v i II e , S c h min k e affirme
que la cMtotaxie du P.8 ~ de /usitanica barce/ensis se rencontre egalement chez
/usitanica /usitanica, ce caractere n' etant pas valide pour separer les deux taxa;
malheureusement, S c h min k e ne donne pas la figure du P. rechercM et ne precise
pas que la description
donnee par C hap p u i s et
0 e 1a mar e
Deb 0 u t t e v i II e n' est pas correcte. Comme on Ie voil, ce probleme reste ouvert;
- un autre caractere de /usitanica barce/ensis qui do it etre discute est la
cMtotaxie de l'Exp. de I'Vrp., formee chez l'holotype, femelle ayant une longueur
de 3,44 mm, de 7 poils bien developpes (N 0 0 d t & G a I h an 0 ,1969, fig. 9b),
caractere singulier dans Ie genre et dans la tribu;
- S c h min k e (1973) soutient que ni ce caractere n'est valide, les paratypes
qu'il a etudies pottant 5 poils sur l'Exp. de I'Vrp. Meme si N 0 0 d t & G a I han 0
(1969, fig. 9a) donnent la figure d'un Vrp. mille dont l'Exp.
6 poils, meme si
S c h min k e a trouve chez un paratype 5 poils sur lastructure en question, un fait ne
doit pas etre neglige: dans Ie cas de barce/ensu on n'a pas rencontre un Exp. de
l'Urp, muni de 4 pails, nombre caracterisant
/usitanica et taus les autres
representants dusous-geme. Etantdonneque lacMtotaxiede l'Exp. de I'Vrp. formee
de 5~ poils est rare dans la famille (Afrobathynella,A llobathynella, Batubathynella),
que I'holotype femelle qui a 7 poils presente Ie P.8 3 phaneres, que Ie prelevement
con tenant barce/ensis a ete ric he en individus adultes et aux divers stades de
developpement on peut se demander s'il ne s'agitpas d'un melange d'especes tres
rapprocMes. N'oublions pas que dans Ie meme prelevement on a trouve I'espece
cavadoensis. A notre avis, meme la longueur de l'holotype, 3,44 mm, soutient ce
demier point de vue, car la plupart des individus ont eu 2,6 mm - 2,7 mm (N 0 0 d t
& G a I han 0, 1969);
- par consequent, nous considerons la sous-espece /usitanica barce/ensis
comme une bonne espece, meme si S c h min k e a trouve une explication quant a
la structure differente de certains caracteres'o.

Ires

a

a

10 <(Vielmehr handelt es sich bei l /usitanica urn cine Art mit
wie es iiberhaupt flir grossere Arten kennzeichnend ist. Variationcn,
des Korpergrosse stel1en, sind in dec Farnilie nieht schen und komrncn
mesasiatica, Allabathynella gigantea u.a. VOf)~(S Chill i uk e, 1973,

weitcm Vroiationsspektrum,
die jrn Zusammenhang mit
z. B. auch bei Eobathynella

p. 70).
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Si nous nOll, mpportons "Ia sOll,-especcs lusitanica valhonensis Galhano, Ia
chetotaxie de l'exopodite des pereiopodes I, fonnee de 5 poils, cstun caractere qui
separe celle-ci par rapport a lusitanica, dont I'exopodite en question comporte 4
poi Is. Donc meme cette sous-espece est une bonne espece.
!berobathynella (Iberobathy"ella) paragraci/ipes n.sp.
(figs. 7 et 8)
Derivatio

nominis: paragracilipes

= proche

de gracilipes.

Materiel: 8 dd', 9 ~~et plusieurs exemplaires juveniles captures d'un puils de
la localite Quejigo, Huelv,~ Espagne, leg. J. Notenboom et I. Meijiers, 27-VI-1985.
Holotype:

femelle, Collection du «Museo Nacional de Ciencias Naturales}),

Madrid.
Diagnose. Longueur: 1,8 mm - 2,4 mm. P.8 d': Lb-ext. a la face laterale
trianguJaire et I' axe prioritaire vertical; Lb-dnt, portant environ 15 dents,
plus court que Ie Lb-int.; bord distal du dernier, ayant une pro eminence
mMiane, comportant une riche chetotaxie dont certains elements ont I'aspect
d'une petite epine allongee; Exp. a 2 epines apicales. P.8 ~: vu du cote ventral, il est globuleux;
sa partie terminale,
ayant I' aspect d'une petite
proeminence, developpee similairement en longueur et en largeur, est munie
de 2 petites epines, I'une elant plus developpee que I'autre; sur la partie
latero-interne du P. se trouve, situee sur un tubercule, une epine bien plus
grande que celles propres a la partie terminale de I' appendice. L' Exp. des
P.l-Va 5 poils; celui des deux dernieres paires a 4 poils: Urp.: Symp. muni
de 17-24 epines; Exp. portant 4 poils. Frc. pourvue de 9-11 epines. Ope-anI.
a bord distal concave.
L'espece paragracilipes n.sp. (res proche de gracilipes (Braga), s'individualise
par une taille rMuite, sa longueur maxima Clant de 2,4 mm; chez l'espece du Portugal, la meme longueur est de 3mm chez les males et 4 mm chez les femelles.
Notons que cette taille rMuite n'implique pas une chetotaxie moins riche de certains
clements structuraux ou de certaines extremites; Ie Lb., ayant 9-11 griffes
masticatrices chezparagracilipes,
porte 8-10 griffes chez graci/ipes; Ie Symp.
de I' Urp., a 17-24 epines dans Ie premier cas, est muni de 16-19 epines dans Ie
deuxieme, Frc. etant pourvue de 9-11 epines et respectivement de 8-9 epines.
En ce qui concerne Ie 1'.8 ~, sa differeneiation chez les deux representants, si
puissante, 61imine toute confusion.
Un probleme soul eve par I'etude de cette espece a ete la chetotaxie de I'Exp.
des P. ambulatoires comportant 4 poils sur les deux et sur les trois dernieres paires.
La recherche des plusieurs individus a pennis la mise en evidence de la
modalite de I'individualisation de la chetotaxie definitive de l'Exp. sur les divers p.
Comme nous avons montre, les 1'.1conservent I'Exp. monoarticule et portant
3 poilsjusqu'a I'etape ou les autres paires, qui se d6veloppent apres I'eclosion, ont
cette mme biarticulee. Chez paragraci/ipes, cette situation est valable meme dans
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Ie cas de l'individualisation du cinquieme poil de l'Exp. Nous presentons certaines
observations sou tenant cette opinion:
- chez une femelle, ayant l'Exp. des P.I monoarticule et avec 3 poi Is, ceIui-ci
porte, a I'exception de I'un des P.lII, 4 poils sur les autres paires, la cMtotaxie
definitive elant inexistente;
- dans Ie cas d 'une femelle ayant l' Exp. des deux P.I biarticule et muni de 4
poi Is, l'Exp. des paires II-IVa la cMtotaxie definitive;
- comme on voit il y a une correlation entre l'indi\'[dualisation de I'Exp.
biarticule des P.I et la croissance du nombre des paires ayant l'Exp. a cMtotaxie
definitive, 5 poils;
- precisons aussi que I' Exp. de la paire V a la chetotaxie definitive
seu!ement apres que celle-ci soit individualisee sur les P.I.
Enfin, notons,que par les cinq premieres paires de P. ayant 5 poils,
paragracilipes n.sp. se differencie de gracilipes dont les six premieres paires ont
l'Exp. ala meme chetotaxie.
Les deux groupes d'especes du sons-genre Iberobathynella. En analysant
la structure des divers caracteres on peut distinguer deux groupes d'especes; il
s'agit du groupe lusitallica -lusitallica, barce!ellsis, valbollellsis - et du groupe
gracilipes - gracilipes, paragracilipes. Quant ala presence de ces groupes, nous
avons tenu compte des caracteres qui suivent: Ie nombre des dents de la Prs-inc.,
6-7 dans Ie premier cas et 9-10 dans Ie demier, Ie nombre d'epines du Symp. des
Urp., 9-12 et respectivement 16-24; dans une certaine mesure, la chetotaxie des
pereiopodes I est un trait utile, etant fomlee de 4 poils chez lusitanica et barcelellsis
et de 5 poils chez gracilipes et paragracilipes.
b) Sons-genre

Iberobathynella

(Espanobathynella)

nov.

Diagnose. P.8 d': Lb-ext. a face laterale rectangulaire et ayant l'axe
prioritaire incline. P. ambu!atoires: l'Exp. de la paire I, bi- et monoarticu!e,
pourvu de 4 et respeetivement 3 pails; celui des autres paires, biarticu!e et
portant 4 pails. Mx.l Ii 7 dents sur I'End-dst. Md.: Prs-ine. ayant 4-5 dents;
Lb. Ii 6-8 griffes masticatrices. Urp.: Symp. mum de 7-13 epines; Enp. portant
1 pail; Exp. pourvu de 4-5 poils. Frc. a 7-10 epines. Ope-au!. ayant Ie bord
distal droit.
Espece-type: 1.(£.) espaniellsis Serban & Comas i Navarro,1978.
Espcces: 1.(£.) espalliellsis Serban & Comas i Navarro, 1978,1.(£.) magna
n.sp. et 1.(£.) cantabriellsis n.sp.
Considerant l'espcce espalliellsis comme un representant du groupc llisifanica,
S e r ban et Com as iNa v a r r 0 (1978) ont montre que la position de celle-ci
dans Ie cadre du genre Iberobathy"ella est difficile dc delinir, certains caractcres
rapprochant celle-ci de llisitanica etgracilipes et d'autrcs qui impliquent des affinites
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avec fageill, En confonnite avec Ie point de vue que nous soutenons :i present,
espaniensis est plus proche de lusilanica et de gracilipes que defagei, fait soutenu
par la structure biarticulee de l'Exp, de taus les p,
L'espece espaniensis a ete dCcrite :i la suite de la recherche des 2 milles et 3
femelles, Les males ont une longueur de 1,3 mm - 1,4 mm, les femelles mesurant
I, I nun - 1,9 mm, la lonf,'1leurmaxima Clantpropre:i un seul exemplaire, Elant donne
que cette femelle presente, outre la taille bien pILl, accusee, d'autres caracteres
differencies, nollS tenons celle-ci camille appartenant :i une nouvelle espece, I, (E,)
magna n,sp,
Iberobathynella (Espanobathynella) espaniensis
Serban & Comas i Navarro, 1978,
(figs, 9 et 10)
Materiel: I cJd' et 2 n provenant de la grotte «Cova dellnfiemo», Covagonda,
Asturias, Espagne, leg, Jordi Comas i Navarro, 3-V11l-1974,
Holotype:
Bucarest.

male, Collection de 1'1nstitut de Speologie «Emile Racovitza»,

a

Diagnose. Longueur: 1,1 rom - 1,4 rom. P.8 d': Lb-ext.
face laterale
rectangujaire
et portant une petite pro eminence triangujaire dans l' angle
postero-distal;
axe prioritaire incline du cOte antero-distal; Exp.
2 epines
apicales; Lb-dnt. ayant 8-9 dents. P. ambulatoires:
P.1, muni d'un Exp.
biarticule,
4 poils. Md.: Prs-inc. pourvue de 4 dents; Lb. portant 5-6 griffes
masticatrices. Urp.: Symp.
9-11 epines; Exp. 4 poils. Frc. pourvue de 89 epines. P.8 ~ a 2 epines situees dans sa region apicale, celie se trouvant du
cote dorsal, plus massive et 2 fois plus longue que l' epine ventrale.

a

a

a

a

Iberobathynella (Espanobathynella)

magna n,sp,

(figs, II A-D et 13 A)
Derivatio

nominis: magna

= grande

Materiel: 1 ~ capturee de lagrotte «Cova dellnfiemo», Covagonda, Asturias,
Espagne, leg, Jordi Comas i Navarro, 3-V11l-1974.
Holotype:
Bucarest.

femelle, Collection de I'lnstitut de Speologie «Emile Racovitza»,

11 «Etant
donne Ies rapports ci-dessus, rapports qui mcttent en evidence la structure
"equivoque" des pereiopodes ambulatoires de I. e.spaniensis (d'une part, cette structure rappelle
autant I. iusitanica et I. gracilipes - cxopodite biarticule - que I. jagei - absence du poil dorsal de
l'article endopodial J - d'autre part, dIe s'individualise par un trait qui manque dans Ie groupe
/usitanica - 4 poils sur l'exopodite de tous 1es pereiopodes) et la morphologic de l'endopoditc des
uropodes, ncttement de typefagei. nous considerons la nouvellc C'>1'Ccc
COlmne lUl taxon plus rapproche
de I.fagei que de I. /usitanica ou I. graciUpes» (S erb an & Com as iNa v arro ,1978, p. 33).
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Diagnose. Longueur: 1,9 DlDl. Exp. des P.l biarticule et a 4 poils. Md.:
Prs-inc. a 5 dents; Lb. muni de 8 griffes masticatrices. Vrp.: Symp. pourvu de
12-13 epines; Exp. a 5 poils. Frc. ayant 10 epines. Lbr. comportant 9 dents
principales. P.8~: les 2 epines sont plus petites que celles de l'espece-type.
Cette espece parait etre presente aussi dans la grotte «Cueva CO.209»,
Lamas6n, Cantabria, Espagne; mais les 3 fcmelles trouvees dans Ie meme
prelevement avec parasturiensis n.sp., n'ont pas I'Exp. des P.I a structure
definitive.
En instituant cette espece nous avons elimine de la diagnose d' espaniensis Ie
tres fort decalage quant a la longueur, Ie nombre dcs elements mandibulaires et
celui des epines du Symp. des Vrp. En ce qui concerne les 9 dents principales du
Lbr., caractere particulier dans Ie genre, c'est seulementla recherche d'un nombre
plus eleve d'individus qui pourrait confirmer la validite de ce trait.
lberobathynella

(Espanobathynella)

cantabriensis n.sp.

(figs. 12 et 13 B-F)
Derivatio nominis: cantabriensis

= de

la region cantabrique.

Materiel: 4 dd et3 n captures de la grotte «Cueva el Calder6m>,Lamas6n,
Cantabria, Espagne, leg. A.I. Camacho et C. Puch, 13-1-1990.
Holotype: male, Collection du «Museo Nacional de Cieneias Naturales»,
Madrid.
Diagnose. Longueur: 1,1 DlDl - 1,3 mm. P.8 d': Lb-ext. a bord distal
proeminant du cote posterieur a face exteme rectangulaire et ayant I'axe
prioritaire incline du cote postero-distaI; Lb-dnt. portant 8-10 dents; Lb-int.
depassant la longueur du Lb-dnt. surtout par sa partie anterieure ayant l' aspect
d'une forte pro eminence; Exp. a 2 epines. P. ambulatoires: premiere paire a
Exp. monoarticule et portant 3 poils. Md.: Prs-inc. a 5 dents; Lb. muni de 56 griffes masticatrices. Vrp.; Symp a 7-9 epines; Exp. a 4 poils. Frc. pourvue
de 7 epines. P.8 ~ presentant une epine exteme de grande taille, 3-4 fois plus
longue que I' epine apicale.
D'une taille semblable a celIe de I'espeee-type du sous-genre, ce representant
nouveau s'individualise nettement par la structure monoarticulee de I'Exp. des P.I.
Retenons aussi I'inclinaison postero-distale de I'axe prioritaire du Lb-ext. penien,
inverse de celIe rencontree chez espaniensis, la constance du nombre de 7 cpines
sur la Frc. des 7 individus etudics, nombre plus reduit que celui de I'espece-type,
ayant 8-9 cpines. Quant a la Md., ce sont les 5 dents de la Prs-inc. qui separent
cantabriensis n.sp. par rapport a espaniensis. dont la meme fonnation a 4 dents.
Enfin, notons que cette espeee marque la position intennediaire du sousgenre Espanohathynella en ce qui conceme l'Exp. des P.l, biarticulechez espaniensis
ct magna (voir lherobathynella
(lberobathynella»
et monoarticule chez
canlabriensis n.sp. (voir lherohathynella (Asturibathynella».
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c) Sous-genre

lberobathynella

33

nov.

(Asturibathynella)

nov.

Diagnose. P.8 d': Ie Lb-ext. presentant dans plusieurs cas, la partie
terminale orientee du cote posterieur (l'axe prioritaire est arque) et la partie
proximale bien individualisec. P. ambu1atoires: paire I ayant toujours l'Exp.
monoarticu1e et 3 poils; l'Exp. des autres paires biarticu1e et portant 4 poils.
Md.: Prs-inc. ayant 4-7 dents; Lb. muni de 5.-7 griffcs masticatrices. Mx.I
6 dents sur l'End-dst. Urp.: Symp. pourvu de 5-10 epines; Enp.
1-3 poils;
Exp. portant 2--4 poils. Frc. comportant 5-9 cpines. Ope-anI. a bord distal
pourvu ou non d'une procminence mediane.

a

a

a

Espece-type: 1. (A.) as/uricnsis Serban & Coma, i Navarro 1978.
Especes: 1. (A.) asturicnsis Serban & Comas i Navarro,1978, I. (A.)
parasturiensis n.sp., I. (A.) cavadocnsis (Noodt & Galhano, 1969),1. (A.) rouchi
Camaeho & Coineau, 1987, I. (A.) imunicnsis Camacho, 1987 et I. (A.) ortizi
Camacho, 1989.
Dans ce sous-genre, Ie plus riche en especes, I'Exp. des P.l est toujours
monoarticule et avec 3 poils, la MX.I a 6 dents sur I'End-ds!., I'Urp. etant, par la
chetotaxie de l'Enp. et celie de I'Exp., un caractere qui participe la difrerenciation
des especes. Reunissant des representants qui, en general, ne depassent pas 2 mm
en longueur, ce sOuS-genre groupe des especes dont Ie P.8 d' a Ie Lb-ex!. d'une forme
particuliere-as/uricnsis, paras/uricnsis et cavadocnsis - ou ayant un developpement
accuse, sa partie terminalc rccouvrant la region distale du Bsp. - rouchi.
Si lcs especes asturiensis, parasturiensis, cavadoensis et ortizi ant l'OpcanI. a proeminence mediane. I'End. proximal de la MX.ll sans Ie long poil, I'Enp.
des Urp.
2 poils - groupe as/uricnsis. les especes rouchi et imuniensis, sans
pro eminence mMiane sur Ie bord distal de I'Opc-anl., ont un long poil sur I'Endprx. de la MX.ll et I'Enp. de I'Urp. a 3 poils et respectivement a I poil- groupe
rouchi. NOllSavons considere l' espece imunicnsis comme appartenant a ce troisieme
sous-genre et non au sous-genre Ibcroba/hynella (Espanobathynclla), car nous avons
accorde d'importance aux 6 dents de I'End-ds!. des MX.I qui, a notre avis, est un
caractere plus important que I'Enp. des Urp. ayant un seul poil, trait generalise
dans Ie sous-genre mentionne. En ce qui concemc l'Opc-anl., ayant - groupe
. as/uricnsis - ou n'ayant pas une pro eminence mMiane - groupe rouchi, nous
croyons que ce caractere a gagne sa reelle valeur. Ics 4 premieres especes presentant
d'autres caracteristiques qui soutiennent leur groupemen!.
Enfin, remarquons que, I'exception de imunicnsis la cMtotaxie de l'Exp.
des Urp. est particuliere et moins riche que celie habituelle dans Ie genre, 4 poils.

a

a

a

Ibcrobathynclla (As/uribathynclla) paras/uricnsis n.sp.
(fig. 14)
Derivatio

nominis: paras/uricnsis

= proche de as/uricnsis.
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Materiel: 6 cfcf et 2 n collectes de la grotte «Cueva CO. 209», Lamason,
Canlabria, Espagne, leg. A. I. Camacho et C. Puch, 7-XI-1992.
Holotype: mille,Collectiondu <<Museo
Nacionalde CienciasNaturales»,Madrid.
Diagnose. P.8 cf: Lb-ext. ayant la face laterale similaire a celie de
I'espece-type; Lb-dnt. a 10-12 dents. Md.: Prs-inc. a 4 dents; Lb. muni de
5 griffes masticatrices. Urp.: Symp. portant 8-10 epines et ayant I' epine distale
bien plus developpee que les autres; I'Enp. et I'Exp. comportant 2 et
respectivement 3 poils. P.8 ~: ayant la cuticule sillonnt\e, il presente I'un des
epines terminales tres longue et en forme de crochet. L'epine distale de la
Frc. ayant une longueur comparable a celie du bras furcal. Ope-anI. a
proeminence mediane.
La differenciation de cette espece, tres faible par rapport a I'espece-type,
comporte un nombre moins riche dans Ie cas des elt\ments mandibulaires et un
nombre plus riche quant aux epines du Symp. des Urp. On trouve des differences
sur Ie P.8 ~ et sur la Frc.; dans ce demier cas, l'epine dislale est visiblement plus
longue que celie d' asturiensis. Cette maniere de diversification ne doit pas
surprendre, dans ce sous-genre les caracteres qui entrent dans ce processus elant en
nombre plus rMuit que ceux rencontres chez les deux autres.
2.- Genre Guadalopebathynella

nov.

Derivatio nominis: Guadalope = riviere de la region nord-est d'Espagne.
Diagnose. Lbr. a face ventrale semi-circulaire et portant 8 dents
principales en forme de crochet. P.8 <t: Lb-ext. a face laterale rectangulaire
et ayant la partie posterieure bien plus longue que la partie anterieurc; Exp.,
ayant la face laterale large, munie de 2 epines apicales; Lb-dnt. plus court
que Ie Lb-int., a 7-8 dents; Lb-int. ne portant pas de phaneres sur Ie bord
distal; la face anterieure du P., tres etendue, a une largeur comparable a la
longueur et Ie bord externe incline faiblement du cote latero-externe vers Ie
cote latero-interne. Mx.I a 6 dents bien arquees sur l'End-dst. Md.: Prs-inc. a
5-6 dents; Lb. portant 7-8 griffes masticatrices, tres robustes. MX.II munie
d'un long poil sur l'End-prx. P. ambulatoires: toutes les paires ayant I'Exp.
biarticule. Urp.: Symp. a 7-8 epines, Enp. muni d'un poil, Exp. a 4 poils;
l'Enp. bien plus long que l'Exp. Frc. a 7-9 epines. Sans Pip. Ope-ani. sans
pro eminence mediane.
Espece-type: Guadalopebathynella puchi n.g., n.sp.
Guadalopebathynella puchi n.g., n.sp.

(figs. liE, 15, 16 et 17)
Derivatio nominis: espece dcdiee a M. Carlos Puch, eminent spelcologuc
dont I'aimable aide quant aux capturesdes Iberobathynellesd' Espagnea etc essentiel
pour l'elabomtion de cette contribution.

I
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Materiel: 2 eid et une ? captures du milieu interstitiel dc la riviere «Rio
Guadalope», Mas dc las Mata" TerucL Espagne, leg. R. Rouch et col., 21-D(-1976.
Holotype:
Madrid.
Longueur:

miile, Collcction du «Museo Nacional dc Ciencias Naturales»,
1, I mm - !,3 mm.

Donnees preliminaires.
G. puchi a etc trouve dans Ie prelevemcnt qui a
foumi J.(A.) /'Ouchi Camacho & Coineau. Lcs 7 cxemplaires, 4 males et 3 femelles,
ont souleve des problemes quant leur appartenance une seulc espece, la structure dc l'Exp. des P.! n'etantpas identique. Un seul individu male, que nous avons
choisi comme holotype, a l'Exp. des P.I biarticule, les paratypes, un mille et une
femelle, presentant cetle structure sur l'un des P.I; quant aux autres 4 exemplaires,
ils ont les extremites en question avec I'Exp. monoarticule et portant 3 poils; cetle
situation est devenue encore plus confuse apres l'identit1cation d'une femelle,
mesurant 1,5 mm, a 9 dents principales sur Ie Lbr. C'est a cause de ces differences
que nous avons choisi des 7 individus sculement 3 pour la prescntation du genre.
La diversit1cation du Lbr. chez G. pUc/Ii, tout a fait particuliere, cst des plus
,urprenantes, car cetle formation peu etre tenue des plus constantes dans la tribu.
En observant la face ventrale de cetle piece buccale, on remarque la forme parfaite
semi-circulaire de celle-<;jet une certaine concentration des 8 dents en ce qui conccme
l' cspace occupe. Quant a la forme des dents, elle est des plus singulieres, car la
partie distale, tres aigue et courhCe, leur donne l'aspect d'une veritable griffe. A
cetle structure inCdite dans la tribu, ,'ajoute celie des 6 dents de l'End-dst. de la
Mx.I, plus arquees que d'habitude. Notons aussi une autre caracteristique qui reclame
une verit1cation sur un nombre plus eleve d'individus; il est question de certaines
dents du Lb-dnt. du 1'.8 cr, a forme de crochet et situees sur une petite proeminence.
Quant aux Urp., ils se distinguent par un Enp. visiblement plus long que l'Exp.,
par un Symp. ayant une longueur 6-7 fois plus grande que la largeur et par la
chetotaxie de l'Enp. et de l'Exp. comportant I et respectivement 4 poils. Si l'on
considere la combinaison des caracteres individualisant ce taxon, 6 dents sur
l'End-dst. de la Mx.! et la cbetotaxie de l'Enp. et de l'Exp. des Urp., l'espece
puchi est similaire a imuniensis Camacho, Ie seul du genre Iberobathynella
presentant ces traits.
Etant donne son individualisation, Ie genre Guadalopebathynella est un autre
exemple qui prouve que la diversit1cation majeure dans la tribu se realise aux
niveaux structuraux Ics plus inatlendus qui, chez la plupart des representants, ont
tU1estructure constante. II ne s'agit pas seulement du Lbr., mais atL%si de la Mx.I
dont les dents ont une fonne particuliere. Quant au 1'.8 cr, c'est la forme de la face
laterale du Lb-cxt., fonne intermectiaire entre celie rectangulaire et cclle triangulaire.

a

3. - Genrc Californibathynella

a

nov.

Diagnose. Premier p!eonite portant des I'll" - 2 poils. 1'.8 cr: Lb-ext.,
bien developpe,
partie distale orientee du cote posterieur, presentant au

a
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niveau de cette partie une indentation rectangulaire, accompagnee, du cote
anterieur, d'une petite pro eminence triangulaire et, du cote posterieur, d'une
plus grande; Exp. :l1'extremite distale rectangulaire etsituCe dans l'indentation
du Lb-ext.; un phanere ayant la forme de lamelle part de la region basale de
I'Exp. etarrive au-dessus de l'indentation duLb-ext. P. ambulatoires: paire I
ayant l'Exp. monoarticule et portant 2 poils terminaux; paires II-VII mnnies
d'un Exp. biarticule,
4 poils. Md.: Prs-inc.
5 dents; Lb. porlant 5 griffes
masticatrices. Mx.I munie de 5 dents et 2 poils sur I' End-dst. Urp.: Symp.
5 epines; Enp., visiblement plus long que l'Exp., porlant 3 poils; Exp. 3
poils bien developpes. Frc. 6 epines. A.I de 7 articles. Ope-anI. pro eminence
mCdiane. Longueur: 1,1 mm.

a

a

a

a

a

Espece-type: Californibathynella

a

ealiforniea (Schminke & Noodt 1988).

NOllS considerons ealiforniea, provenant de «Otay-Reservoir, Santiago
County, inland from San Diego, California», comme appartenant il un nouveau
genre, en tenant compte de la presence des Pip., la chetotaxie de I'Exp. des P.I, de
la Mx.l et de la morphologie du P.8 d (Exp.).
Nous n'insistons plus sur la presence des PIp. unique dans la tribu, representant un
attribut structuml qui detache clairement ealiforniea par mpport aux autres representants.
Quant
l' Exp. des P.I, monoarticule et portant 2 poils apicaux, cetle
morphologie est tres rare meme dans la famille; elle se rencontre dans Ie genre
Chilibathynella Noodt (Chili, Australie), mais dans ce cas, I'Exp. est monoarticule
sur tous les P. Comme on voit, lasituation propre I'espece ealiforniea, Exp. de la
paire I monoarticule et muni de 2 poils terminaux il cote de l'Exp. biarticule des
autres paires sont des camcteres particuliers non seulement dans la tribu mais aussi
dans la famille. NOllS avons accorde une atlention poussee la structure en question, car elle represente non seulement la morphologie minima de cetle rame dans
la tribu, mais aussi celie que l'on trouve chez Ie P. de type P.
En ce qui concerne la chCtotaxie de I'End-ds!. de la MX.I, comportant «5 claws
and 2 setae on inner edge» (S c h min k e & No 0 d t, 1988, p. 293), elle est
egalement une caracteristique singuliere dans la tribu; si dans les sous-genres
Iberobathynella et Espanobathynella la meme chetotaxie est representee par 7 dents,
nombre maxima chez les Iberobathynellini, dans Ie genre Californibathynella on
rencontre une modification inCdite, 2 dents etant remplacees par <<2setae».
Enfin, en nous rapportant au P.8 d, mentionnons Ia presence, a cute de I'Exp.,
de la <<lamella-like selID>(S c h min k e & No 0 d t, 1988, p. 293), done d'une
structure qui n'existe pas chez les autres especes; malheureusement, les auteurs ne
presentent pas une figure montrant les details de cetle formation originale du P. 8 d.

a

a

a

II - Sous-tribu

des Paraiberobathynellina

•

nov.

Diagnose. Sept paires de P. ambulatoires. A.I comportant 7 et 6 articles. Sans PIp. Exp. des P. ambulatoires
3 articles sur la plupart des paires.
Ope-anI. sans proeminence mCdiane.

a

I
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Genre-type: Paraiberobathy"ella nov.
Paraiberobathy"ella nov.
Genres:
Texa"obathy"ella Delamare, Coineau & Serban,1975.
Dans cetle sous-tribu, nous avons nluni les especes ayant I'Exp. de la plupart
des P. triarticule et celui de !a paire I, bi- et triarticule; si dans ce groupe la structure minima de I'Exp. comporte 2 articles, la structure triarticulee peut arriver
d'avoir meme 4 articles sur certaines paires. ScIon nous, ces caracteristiques sont
particulieres, la structure habituelle dans la tribu Clantl'Exp. biarticnle sur laplupart
des P. ambulatoires.
La presence des deux genres estjustifiee par la diversification de l' A.l ayant
7 et 6 articles.
Qnant a l'aire de repartition geographique, notons que cette sous-tribu est la
seule qui ait des representants sur trois continents, Europe, Afrique Paraiberobathynella, Amerique du Nord - Texanobathynella - et que son genretype, present dans une region restreinte de la France(PynlnneesOrientales),n!pandu
largement en Espagne, n'a pa, ete decouvert au Portugal.
4. - Genre Paraiberobathynella nov.
Diagnose: P. ambulatoires: paire I a Exp. bi- et triarticule portant 4-6
poils; paires II-VII, ayant l'Exp. de 2-4 articles, dans la plupart des cas avec
cette rame triarticulee. P.8 d': Lb-ext., d'une taille plus petite que celie du Lbdnt., presentant une partie basale individualisee clairement, une partie
terminale triangulaire au trapezoldale et ayant la region distale au voisinage
de l'Enp.; Exp., recouvert par Ie Lb-ext., a 2 epines apicales. Lb-int. a bard
distal sans phaneres; Lb-dnt. portant 8-9 dents. Md.: Prs-inc. monie de 5-9
dents; Lb. a 7-10 griffes masticatrices. Mx.I monie de 7 dents sur l'End-dst ..
Urp.: Symp. a 5-11 epines; Enp. pourvu d'un pail; Exp. a 4 poils. Frc. armee
de 5-11 epines. A.I de 7 articles. Ope-ani. sans pro eminence mMiane.
Espece-type: Paraiberobathynella lagei (Delamare & Angelier,1950).
Sous-genres: a) Paraiberobathynella (Paraiberobathynella) nov.
b) Paraiberobathynella (Orihuelabathynella) nov.
La division du genre en deux sous-genres est due a la structure de I'Exp. des
P.l, ala fom1edu Lb-exl. du penis et aux rapports entre I'epine distale du Symp.
uropodial et les autres epines.
a) Sous-genre Paraiberobathynella
18 ct 19)

(Paraiberobathynella)

nov (figs.

Diagnose. P.I: Exp. a 2 articles et 4-5 pails. Urp.: Symp. ayant I'epine
distale plus longue que les autres; Enp. un peu plus long que I'Exp. P.8 d':
Lb-ext. a region terminale triangulaire.
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Espece-lype: Pi. (Pi.)fagei (Delamare & Angelier, 1950)
Especes: Pi. (Pi.)fagei (Delamare & Angelier, 1950), Pi. (Pi.) maghrebensis
(Boutin & Coineau, 1978).
Etudiant les paralypes de I. (I.) lusitanica (Braga), C hap p u i s et
Del a mar e Deb 0 u tt e v ill e (1954) ont eu l'occasion de verifier la validite
de fagei, la deuxieme espece du groupe (D e I a mar e Deb 0 u t t e v i II e &
An gel i e r, 1950). Mais, si fagei est bien individualise par rapport
l'espece
type du genre Iberobathynella, il reste un taxon dont l'etude n'a pas solutionne les
problemes concernant ses vraies limites structurales. Meme si S e r ban (1977),
ayant sa disposition plusieurs individus des grottes «Cueva de Genova» et «Cova
de Ca'n Siom> (Majorque), decrit Ie P.8 cf de 1. cf.fagei et discute les differences
les plus importantes de cette extremite par rapport a celle de Parabathynella, une
diagnose precise defagei n'existe pas.
La diagnose du sous-genre Paraiberobathynella
nov., que nous avons
presentee, a tenu compte de la description de I'especefagei (Chappuis
&
Del a mar e Deb 0 u t t e v i II e, 1954) et des traits propres 40 individus trouves
dans les suivantes grottes d'Espagne: «Cueva de la Pileta» (Malaga), «Cueva de
Son Berenguem, «Cueva de Genova», «Cova de Ca'n Siom) (Majorque); ajoutons
aussi Ie pn\levement fait dans I'interstitiel de la riviere «Rio Areta» (Navarra).
Sans presenter Ie materiel que nous conferons a I'especefagei, certaines observations sont necessaires:

a

a

a

- l'Exp. des P.l, biarticule et ayant, dans la plupart des ca" 4 poi Is, peut
porter, generalement chez les femelles, un 5' poil;
- l'Exp. des paires II-VII, forme habituellement de 3 articles et muni de
6 poils, pn\sente chez certaines femelles un poil de plus, situe sur Ie bord ventml de
I'article basal, ou 4 articles dans Ie cas des paires III et IV; en ce qui concerne les
P.V-VII, l'Exp. peut etre forme de 2 articles seulement; cette derniere situation
impose l'etude d'autres individus, afin de voir s'il s'agit de la fin du developpement
des pereiopodes posterieurs ou d'une camcteristique specifique;
- il est sur que la Mx.l a 7 dents sur l'End-dst., que la Prs-inc. porte un
nombre eleve de dents - 6-8 - et que Ie Lb. est muni de 7-) 0 griffes masticatrices;
- sur Ie Symp. des Urp. nous avons trouve 7-11 epines et sur la Frc., 6-11
semblables elements;
- enfin, notons que les rapports entre les longueurs de l'Enp. et I'Exp. des
Urp. ne sont pas toujours les memes.
En conclusion, l'etude des representants du sous-genre Paraiberobathynella
soul eve de nombreux problemes, Ie plus important etant la description exhaustive
de l'espece-lype, Pi. (Pi.)fagei.
b) Sous-genre

Paraiberobathynella

a

(Orihuelabathynella)

nov.

Diagnose. P.I: Exp:
3 articles et 6 poils. Urp.: Symp., ayant l'epine
distale d'une taille similaire
celie des autres et un peu plus courte que
l'epine proxirnale. P.8 cf: Lb-ext.
partie terminale trapezoidale.

a

a
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Espece-type: Pi. (0.) notenboomi (Camacho,1989).
L'espece notenboomi est la seule de la tribu ayant I'Exp. des P.l triarticule.
Notons egalement les dimensions des elements de I'Urp., la longueur plus reduite
de la dent distale du Symp. que celie de la dent proximale et la longueur visiblement
plus accusee de I'Enp. par rapport a l'Exp.
5. - Genre Texanobathynella Delamare, Coineau & Serban, 1975
Diagnose. A.I comportant 6 articles. P. ambulatoires: Exp. biarticule
sur les paires I et VII et triarticule sur les autres. Mx.I quadriarticulee. P.8 d':
Lb-ext. trangulaire; Lb-dnt. recouvert de petits tubercules et Ie bord distal du
Lb-int. muni de phaneres; Exp., de taille reduite. Md.: Prs-inc. a 4 dents; Lb.
portant 7 griffes masticatrices. Urp.: Symp. a 7-8 epines; Enp. pourvu de
3 poils; Exp. muni de 3 poils bien developpes. Frc. a 6 epines. Sans Pip. Opcani. ne presentant pas une proeminence mediane.
Espece-typc: T bowmani Delamare, Coineau & Serban, 1975.
L' A.I, comportant 6 articles, est Ie caractere majeur de T bowmani, Ie premier representant de la famille decouvert en Amerique du Nord (Texas). Si la
presence des 3 articles sur l'Exp. de la plupart des P. rappelle les
Paraiberobathynella, l'Enp. des Urp. a 3 poils nous fait penser au premier sousgenre des Iberobathynella; quant a l' Exp. uropodial, ayant 3 poils, cctte chCtotaxic
est la meme que celie la plus frequentc dans Ie sous-genrc Iberobathynella
(Asturibathynella) (voir les especes asturiensis, parasturiensis, ortizi et rouchi).
III - Sous-tribu des Hexaiberobatbynellina nov.
Diagnose. Six paires de P. ambudatoires. A.I comportant 7 articles. Lbr.
commune. Ope-ani. ayant une pro eminence mediane. Sans Pip.

a structure

Genre-type: Hexaiberobathynella

nov.

La pn\sence rare de 6 P. ambulatoires chez les Parabathynellides suppose
deux cas tres differents:
_ chez les Hexabathynella Schminke, Ie nombre de 6 P. ambulatoires cst Ie
resultat d'une diversification majeure dans la famille, cette caracteristique,
generalisee dans Ie genre, etant accompagnee par la modification de Ia structure
generale des autres caracteres, elle aussi g~neralisee dans Ie groupe (A.I de 6 articles, P.8 d' a Enp. bien developpe, structure de I'Exp. des P.l ayant un seul article
et la chetotaxie formee d'un poil apical, chetotaxie de l'Exp. des autres P. a I poil
apical, dimorphisme sexuel au niveau des A.l, etc.); dans ce cas il s'agit done
d'une serie de mutations structurales tres complexes, individualisant Ie groupe
dans Ie cadre de la famille;
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- chez les IberobathyneUini, Ie nombre de 6 paires de P. ambulatoires, cas
particulier dans Ie groupe-meme, implique une diversification puissante et
originale iI l'interieur de cet ensemble; mais si ce processus ne suppose pas la
modification de tous les traits generaux caracterisant l'ensemble en question, cUe
donne iI celui-ci des limites structurales plus ecartees que celles propres iI un genre.
6. - Genre Hexaiberobalhynella

nov.

Diagnose. P.8 d': Lb-ext. ayant I'axe prioritaire iI inclinaison posterodistale; Lb-dnt., a bord anterieur droit, plus long que Ie Lb-int.; ce demier
sans pbaneres sur Ie bord distal; Exp. de taille !res reduite, recouvert totalement
par la partie distale du Lb-ext. Lbr. a 8 dents principales. Md.: Prs-inc. a 4-6
dents; Lb. portant 7-8 griffes masticatrices. Mx.I munie de 6 dents sur I'Enddst. P.I-VI: P.I a Exp. monoarticule etportant3 poils; P. II-VI a Exp. biarticule
et a 4 poils. Urp.: Symp. muni de 6-13 c!pines;Enp. a 2 courts poils de longueurs
differentes; Exp. a 3 poils. Frc. comportant 5-10 epines. Ope-anI. a
pro eminence mc!diane.
Espece-type: Hexaiberobalhynella horlezuelensis n.g., n.sp.
Especes: H. horlezuelensis n.g., n.sp. et H. maleusi (Galhano,1967).
En ce qui concerne Ie P.8 d', ladiagnose du genre s'appuie sur la morphologie
de cet appendice chez I'espece-type,la descriptiondonneepar G a I han 0 soutenant
que I' Enp. represente I'Exp; quant iI la figure (G a I han 0, 1967, fig. 4b)
l'orientation de I'appendice, montrant la face latero-externe, pose de problemes,
car il y a des aspects qui supposent que Ie P. a ete trop presse sous la lamelle.
Meme si S c h min k e (1973) figure Ie P. en question, mettant en evidence l'Exp,
la vrnie structure de eelui-ci reste sujette iI caution.
Hexaiberobalhynella

horlezuelensis n.g., n.sp.

(figs. II F, 20 et 21)
Derivatio nominis: horlezuelensis

= provenant

de Hortezuela.

Materiel: 9 d'd' et I0 ~~trouve" dans un puits de la localite Hortezuela, Soria,
Espagne, leg. J. Notenboomi et M. Meijiers 28-VII-1985.
Holo!ype: male,Collectiondu <<Museo
Nacionalde CienciasNaturales»,Madrid.
Diagnose. Long. 1,3 mm - 1,7 mm. Md.: Prs-inc. a 5-6 dents; Lb. muni
de 7-8 griffes masticatrices. Urp.: Symp., 5 fois plus long que large, a 10-13
epines; epine distale 3 fois plus courte que l'Enp.; ce demier a 2 courts poils;
Exp. portant 3 poils bien developpes. Frc. pourvue de 8-10 epines, celie se
trouvant du cote distal etant 2 fois plus cnurte que Ie bras furcal. r.8 ~portant
une robuste epine terminale; sur sa face latero-interne il y a une epine.
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Mcme si la longueur de hortezueiells;s cst assez similaire Iieelle de lIIateus;,
elles se dctaehent par les caracteres qui suivent:
- Prs-inc., en general Ii 5 dents chez la premiere espece, peut avoir 6 semblables
formations; chez lIIateus;, elle comporte seulement 4 dents (G a I han 0 ,1967,
fig. 2d). Mentionnons que chez les individus de la capture faite dans l'interstitiel
de la riviere <darama», Torrelaguna (Madrid), qui selon Ie nombre des epines du
Symp. des Vrp. peuvent Ctre tenus comme appartenant Ii l'espece lIIateus;, la pars
incisiva a 5 dents sur les deux Md. des 3 exemplaires et 4-5 dents chez 4 individus;
- si nous nous rapportons aux Vrp., chez hortezueiells;s on trouve un nombre
bien plus cleve d'epines sur Ie Symp. que chez lIIateus;, 10-13 et respectivcment
6-8 epines. Chez plusieurs miiles juveniles de hortezueiells;s (Exp. des P.VI
monoarticule et avec 2 poils apicaux, miiJes ayant une longucur de 1,2 mm.) les 810 epines du Symp. des Vrp. sont signifieatifs quant Ii la differeneiation de ce
camctere chez les deux especes; on peut ajouter egalement que Ie nombre dl;s
epines Ie plus cleve chez hortezueiells;s dctennine une autre correlation entre l1i
longueur de l'epine distale et celle de l'Enp.; chez lIIateus; l'epine distale a une
longueur cgale aux 2/3 de celie de l'Enp.; chez hortezueiellsis, Ie meme clement
est 3 fois plus court que l'Enp.;
- quant Ii la Frc., chez l'espece d'Espagne nous n'avons pas recontre mains
de 8 epines, tandis que chez mateusi on a<trouve 5 epines.

CLEF

DE llI(TER\llNATlON
DES TAXA DE LA TRIBU
IBEROBATllYNELLlNI
NOV.

DES

la. - 7 paires de P. ambulatoires
2
1b. - 6 paires de P. ambulatoires
(llI-sous-tribu des Hexaiberobathynellina
nov.)
(6. - genre Hexaiberobathynella
nov.; P.8 d: Lb-ext.
ayant l'axe prioritaire incline du cote caudal de I'appendiee. Md.: Prs-ine. Ii
4-6 dents; Lb. portant 7-8 griffes. MX.l munie de 6 dents. P.I: Exp.
monoarticule Ii 3 poils; P.lI - P.V!: Exp. biarticule et portant 4 poils. P.8 ~
pourvu d'une forte epine tem1inale. Vrp.: Symp. muni de 6-13 epines; Enp.
Ii 2 poils de longueur r6duite; Exp. ayant 3 poils . Frc. comportant 5-10
epines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
2a. - P.ll - P.VlI: Exp. biarticule sur toutes les paires ... (I-sous-tribu
des
Iberobathynellina
nov.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
2b. - P.ll - P.VlI: Exp. triarticule sur la plupart des paires .. (ll-sous-tribu
des
Paraiberobathynellina
nov.)
5
3a. - Sans Pip. P.I: Exp. mono- et biarticule Ii3 et respectivement 4-5 poils. Mx.l
Ii 6-7 dents. P.8 d: Exp. non-accompagne par une autre fom1ation ...
4
3b. - Avec PIp. P.I: Exp.'monoarticule Ii 2 poils terminaux. Mx.l Ii 5 dents et 2
poils sur l'endite distal. P.8 d: Exp. accompagne d'une formation ayant l'aspect
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Opc-anl. it proeminence
mediane.
.3.-genre
Californibathynella, C. californica (Schminke & Noodt,1988).
4a. - Lbr. et Mx.l it structure commune, generalement portant 8 dents principales
et respectivement 6-7 dents peuarquees. P.Il- P.VIl: Enp. it 1-2 pails dorsaux.
Ope-anI. muni au non d'une pro eminence mediane, . ..
. .. I.-genre
lberobathynella Schminke, 1973 .. ".,
".,",...
6
4b. - Lbr. ayant les 8 dents principales en forme de crochet. Mx.I it 6 dents bien
arguees. P.I-P,VIl: Exp. biarticule; Enp. ayant I pail dorsal. Urp.: Symp. a
7-8 epines; Enp. pottant I pail; Exp. a 4 pails. Opc-anl. sans proeminence
mectiane .. , , , 2.-genre Guadalopebathynella nov., G. puchi n.g., n.sp.
5a. - A.I de 7 articles, Lbr. a 8 dents principales, MX.1l comportant 3 articles,
Urp.; Enp.a I seul pail. ..... 4.-genre Paraiberobathynella nov ... 19
5b. - A.I de 6 articles, Lbr, a 10 dents principales. MX.II comportant 4 articles.
Urp,: Enp, a 3 pails. , ..... 5.-genre Texanobathynella Delamare, Coineau
& Serban,1975, T. bowmani Delamare, Coineau & Serban,1975
6a. - P.II- P.VII: Enp. a 2 pails dorsaux. Mx,1 ayant 7 dents. Urp.: Enp. pourvu
de 3 pails; Exp. a 4--7 pails, P,8 0': Lb-ext. triangulaire et avec I'axe prioritaire
vertical. Opc-anl. sans proeminence mectiane,
, .a) SOliS-genre
lberobathynella (lberobathynella) Schminke,1973
,
,. 8
6b. - P.II- P.VII: Enp. a I pail dorsal. Mx.l ayant 6-7 dents. Urp.: Enp. pourvu de
1-3 pails; Exp. a 2-5 pails, P.8 0': Lb-ext. ayant la face laterale de diverses
formes et l'axe prioritaire incline au vertical. Opc-anl. portant au non une
proeminence mectiane, , . ,
,,,
, .. , "
7
7a. - Mx.I a 7 dents, Urp,: Symp, muni de 7-13 epines; Enp, portant I pail; Exp,
a 4--5 pails. P,8 0': Lb-ext. rectangulaire a l'axeprioritaire incline. Opc-anl.
sans proeminence mectiane,
b) sOlIS-genre lberobathynella (Espanobathynella) nov ,
"'.,
,.,"",...........
12
Th. - MX.I a 6 dents. Urp.: Symp. muni de 5-10 epines; Enp. portant 1-3 pails;
Exp, a 2-4 pails, P.8 0': Lb-ext. ayant la face externe en general triangulaire
et l'axe prioritaire argue du cote postero-distal ali vertical: dans certains c"",
la partie terminale du Lb-ext. est puissamment dcveloppee. Opc-anl. ayant
au non line proeminence mectiane. ,
c) SOliS-genre lberobathynella
(Asturibathynella) nov
,
14
8a. - P.I: Exp. biarticule a 4 pails
,
9
8b. - P.I; Exp. biarticule a 5 pails
10
9a. - Urp.: Exp. pottant 4 pails. Long.: 3 mm, Md. a 6-8 griffes. P.8 ? ayant un
seul phanere apical. Frc. munie de 11-13 epincs .. , ....
I. (I.) lusitanica
(Braga, 1949).
9b. - Urp.: Exp. pottant 7 poils, Long.: 3,44 111m(?). Md. a 10 griffes. P.8 ? a 3
phaneres. Frc. ayan! 10-.11 cpines. ,
, . , . J. (I.) barcelensis
(Noodt & Galhano, 1969).
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lOa. -Urp.: Symp. muni de 9-11 epines. Long.: 2,3 mm - 2,8 mm. 1'.1 - P.V!:
Exp. a 5 pails
J. (1.) valbonensis (Galhano,1970).
lOb. -Urp.: Symp. muni de 16-22 epines. P.Il- P.VI au P.Il- P.V ayant I'Exp. a
5 pails
11
lla. -Long. maxima: 3 mm. (0'0') et 4 mm (n). 1'.8 ~ portant un grand phanere
apical et I'un de taille reduite sur la face latera-interne. 1'.1- P.VI: Exp. a 5
pails. Urp.: Symp. portant 16-19 epines. Frc. a 8-9 epines
.
. . . . . . .. .
1. (1.) gracilipes (Braga, 1960).
lib. - Long. maxima: 2,4 mm. (0'0' ct n). 1'.8 ~ portant 2 petites epines apicales et
I'une un peu plus grande sur la face latera-interne. 1'.1- P.V: Exp. a 5 pails.
P.VI: Exp. portant 4 pails. Urp.: Symp. muni de 17-22 epines. Frc. a 9-1 I
epines
I. (I.) paragracilipes n.sp.
12a. -I'. I: Exp. biarticule et pourvu de 4 pails. Urp.: Exp. portant 4-5 pails
13
12b. -1'.1: Exp. monoarticule et pourvu de 3 pails. Long.: 1, I mm- 1,3 mm. Md.:
Prs-inc. a 5 dents. 1'.80': Lb-ext. rcctangulaire et ayant I'axe prioritaire incline
du cote postero-distal. 1'.8 ~ ayant un phancrc externe 3 fois plus long que
celui interne Urp.: Exp. a 4 pails. Frc. portant 7 epines
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (E.) cantabriensis n.sp.
13a. -Long.: 1,1 mm - 1,4 mm. 1'.0': Lb-ext. rectangulaire ayant I'axe prioritaire
incline du cote antero-distal. Md.: Prs-inc a 4 dents. Urp.: Symp. portant 9-1 0
epines; Exp. ayant 4 pails. Lbr. muni de 8 dents principales
.
. . . . . . . . . . . . . . . . I. (E) espaniensis Serban & Comas i Navarro. 1978.
13b. -Long.: 1,9 mm (~). Md.: Prs-inc. a 5 dents. Urp.: Symp. portant 12-13 epines
Exp. ayant 5 pails. Lbr. muni de 9 dents principales. . . . . ..
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. (E.) magna n.sp.
14a. -Opc-anl. ,i proeminence mediane. Urp.: Exp ayant 2-3 pails; MX.1l sans
pail sur I'End-prx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15
14b. -Opc-anl. sans proeminence mediane. Urp.: Exp. ayant 3--4 pails; MX.1lavec
Ipoilsurl'End-prx
18
15a. -Md.: Prs-inc. a 4-5 dents; Lb. portant 5-7 griffes. 1'.80': Lb-ext. triangulaire
et ayant la region tenninale oricntee vcrs Ie cote postero-distal. 1'.8 ~ muni
de 2 epines apicales et l'une situee sur la face latero-interne; cuticule sillonnee.
Urp.: Symp. portant 6-10 epincs; Exp. a 3 pails
16
15b. -Md.: Prs-inc. a 5-7 dents; Lb. pOltant 6-7 griffes. 1'.8 cf: Lb-ext. ayant I'axe
prioriulire droit. 1'.8 ~ muni d'une epine tcnninale et I'une situec sur la face
latera-interne; cuticule non-siIlOlmee. Urp.: Symp. portant 6-10 epines; Exp.
113 pails
:.....
. . . .. 17
16a. -Long.: 1,1 mm- 1,8 mm. Md.: Prs-inc: a 5 dents; Lb. muni de 6-7 grifft".
1'.8 ~: l'une des epines tenninales un peu plus longue que I'autre. UI]1.:
Symp. a 6-7 epines. Frc.: I'epine distale 2 fois plus courte que Ie bras furcal.
..........
J. (A.) asturiensis Serban & Comas i Navarro,1978.
16b. -Long.: 1,2 mm- 1,7 mm. Md.: Prs-inc. a4 dents; Lb. muni de 5 griffes. P.8~:
I'une des epines tern1inales trcs longue et en fa nne de crochet. UI]1.: Symp.

44

Ana I. Camacho ct E. Serban

30

il8-1O epines. Frc.: l'epine distale d'une longueur comparable a celie du
bras furcal
I. (A.) parasturiensis n.sp.
17a. -Long.: 1,2 mm - 1,4 mm. Md.: Prs-inc. ayant 7 dent,; Lb. 6-7 griffes. 1'.8
~: l'epine apicale bien plus longue que Ie corps de !'appendice. Urp.: Exp.
2 poils
I. (A.) cavadoensis (Noodt & Galhano, 1969)
17b. -Long. 1,2 mm. Md.: Prs-inc. ayant 5 dents; Lb. 6 griffes. P.8~: l'epine
apicale plus courte que Ie corps de l'appendice. Urp.: Exp. 3 poils
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. (A.) ortizi Camacho, 1987.
18a. - Long.: 0,8 mm - 1,4 mm. Urp.: Enp. ayant 2 poils et une tres petite epine;
Exp. il3 poils. 1'.8 d': Lb-ext. bien developpe et ayant la region terminale
occupant la face dis talc du Bsp. 1'.8 ~: il cst de taille tres reuuite, a partie
distale portant 2 courts phaneres. Frc. a 7-9 epines
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. (A.) rouchi Camacho & Coineau, 1987.
18b. -Long.: 1,3 mm - 2,1 mm. Urp.: Enp. ayant 1 poil; Exp. a 4 poils. 1'.8 d': Lbext. de taille habituelle et avec la face laterale rectangulaire. 1'.8 ~ forme de
2 lobes allonges, I'un portant une forte epine apicale. Fre. a 6 epines
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. (A.) imuniensis Camacho, 1987.
19a. -1'.1: Exp. biarticule. Urp.: Symp. a epine distale plus grande que les autres .
. . . . . . . . a) sous-genre Paraiberobathynella (Paraiberobathynella)
nov
20
19b. -1'.1: Exp. triarticule. Urp.: Symp. il epine distale de la meme taille que les
autres 1'.8 d': Lb-ext. il region tenninale trapezoi'dale
.
b) sous-genre Paraiberobathynella (Orihuelabathynella) nov
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (0.) notenboomi Camacho, 1989.
20a. -Long.: 2 mm. Md.: Prs-inc. 4-6 dents; Lb. muni de 8 griffes. Urp.: Symp.
portant 5-9 cpines. 1'.8 d': Lb-ext. triangulaire et avec la region basale bien
individualisee
Pi. (Pi.) fagei (Delan1are & Angelier, 1950).
20b. - Md.: Prs-inc.
8 dents; Lb. muni de 10 griffes. Urp.: Symp. portant II
epines 1'.8 d': Lb-ext. subquadrangulaire et sans la r~gion basale individualisee
...................
Pi. (Pi.) maghrebensis (Boutin & Coineau, 1987).
21a. -Long.: 1,3 mm - 1,7 mm. Md.: Prs-inc. a 5-{i dents. Urp.: Symp. muni de
lO-n epines; l'epine distale 3 fois plus courte que l'Enp. Frc. portant 8-10
epines
H. hortezuelensis n.g. n.sp.
21b. -Long. maxima: 1,65 mm - 1,8 mm. Md.: Prs-inc a 4 dents. Urp.: Symp
muni de 6-8 epines; I' epine distale ayant une longueur qui egale les 2/3 de celie
de l'Enp. Frc. portant 5-7 epines
H. mateusi (Galhano, 1967).
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DONNEES SYNTHETIQUES

Diversification au niveau de la triOO(tableau I)
En partant des structures les plus frequentes dans la tribu des Iberobathynellini
- 7 paires de P. ambulatoires ayant I' Exp. biarticu!e sur toutes ou sur la plupart des
paires, A.l de 7 articles, Lbr. et Mx.l il morphologie commune, pleon sans Pip,

Tableau I
La diversification

Sous.tribus:

majeure dans la tribu des lberobathynellini

IbcrobathyncUio3 nov.:
7 paircs de pereiopodcs, Exp. biarticule
la plupart des parres

nov.

Par.tiherobathyncllina
sur

nov.

7 paires de perciopodcs, Exp.
triaticule

SUI

la plupart des paires

HexaiberobathynelJin
biarticule

SUI

la plupart des paires

Genres:

I.

G.

c.

Pi.

T.

A.!. (nhr. articles)

7

7

7

7

6

7

Lhr. (strue!. gen.)

c

p

c

c

c

H.

(nhr. dents)

Lh. (nhr. gritTes)

4~10

5-J;

5

6~8

4

4~6

5~1l

7~8

5

7~10

7

7~8

2-3

2

Exp. P . I. (nhr. art.)

2~1

Exp. P. lI-VlI (nhr. art.)

2

2

2

3-2-4

3-2

2

Exp. P. I. (nhr. pnils)

5,4,3

4

2

4-5

4

3

Enp. (nhr. Pl-drs.)

2,1

1

I

1

1

Mx. I (nhr. dents)

7,6

6

5+2

7

7

6

Urp. Symp. (nhr. epines.)

22-5

7-8

5

5-11

7-8

6-13

Urp. Enp. (nhr. pnils)

3,2,1

1

3

1

3

2

Urp. Exp. (nhr. pnils)

4,7

4

3

4

3

3

Frc. (nhr. epines)

6-13

7-9

6

5-11

6

5-10

ExpCccs (nhr)

14

1

1

3

=

commune;
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a

6 paircs de pereiopt"'Kies, Exp.

"
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~
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ensemble de traits propre au genre-type de la tribu, la diversification se realise de
la maniere qui suit:
-Ies mutations stmeturales les plus importantes ont eu lieu au niveau des P.
ambulatoires -Ie non-developpement de la demiere paire, Hexaiberobathynellina
- et la modification de la structure de l'Exp., comportant un nombre plus eleve
d' articles, Paraiberobathynellina;
- dans la sous-tribu des Iberobathyne(lina, la diversification majeure a lieu
au nivcau du cephalon, d'une part ct a celui du picon et du cephalon, d'autre part.
Dans la premiere situation, il s'agit de la structure particuliere du Lbr. et de la
cMtotaxie maxillulaire, aux dents en fomle de crochet du premier s'ajoutant les
dents plus arquees de Ia deuxieme - Guadalopebathynella; it notre avis, ces
caracteres sont correlatifs. Dans la deuxieme situation, a cote de la presence des
Pip., on rencontre la modification de la chetotaxie maxillulaire dont l'endite distal
porte «5 claws and 2 setae» - Californibathynella; no tons egalement la chetotaxie
du P.I, monoarticule et portant seulement les 2 poils apicaux (voir Ie P. de type P)
et la formation ayant l'aspect de lamelle qui accompagne I' Exp. des P. 80', caracteres
aussi uniques dans la tribu;
- dans la sous-tribu des Paraiberobathynellina, la diversification Ia plus
frappante a lieu au niveau du cephal on, l' A.I de 6 articles de Texanobathynella
individualisant c1airement ce taxon; mais, acette structure rectuite de I'A.I s'ajoutent
un Lbr. it 10 dents regulieres et un Enp. des Urp. portant 3 poi Is, caracteres qui
separent aussi ce genre par rapport a Paraiberobathynella;
- quant it la sous-tribu des Hexaiberobathynellina, comprenant un seul genre
et deux especes, une idee merite d'etre retenue. Si I'on elimine de nos considerations
I'absence des P.VII, caracteristique principale de Ia sous-tribu, les deux especes se
rapprochent de celles du sous-genre Ibcrobathynella (Asturibathynella); les 2 et
respectivement 3 poils de I'Enp. et de l'Exp. des Urp., Ie nombre des dent, de la
Prs-ine. et eelui des griffes mastieatriecs, Ie nombre dcs dents de la Mx.l et la
mOl]Jhologie des P.l sont des arguments qui soutiennent eette idee. En ajoutant a
ees caraeteres l'Ope-anl. it proeminence mediane, sl caracteristiquc du groupe
d'especes asturiensis, les deux representants du genre Hexaiberobathynella justifient
I'hypothese selon laquellc ils tirent leur origine des Iberobathynella, du sous-genre
mentionne, taxon caracterise par la structure la plus simple de l'Exp. dcs P.1. Cettc
possibilite suppose que l'evolution du genre-type de la tribu, arrivee it sa demicre
etape, a conduit au non-developpement des P.VII, fait detenninant un elargissement
notable de la structuration generale dans Ie groupe, al 'individualisation de la tribu.
Ce processus prouve que les P.8 0' et ~ se developpent avant les P.VII, fait qui a
pennis Ie blocage du developpement de ces demiers. En tenant compte de la structure
generale des He.xaiberobathynella, structure qui conserve la plupart des attribut, du
troisieme sous-genre du genre-type, l'absence des P.VII peut etre consideree eomme
la demicre, la plus originale et la plus importante modalite de la diversification dans Ie
groupe; il nous faut reconnaitre que les potentialites de ce processus ont eu une mnplitude rcmarquablc, cclle-ci determinant une mutation structurale d'exception;
- si dans les genres Guadalopebathynella, Californibathynella, Paraiberobathynella, Texanobathynella et Hexaiberobathynella 011 rencontre dcs struc-
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tures particulieres
qui justifient leur statut, Ie genre Iberobathynella est Ie scul
ayant la plupart des camcteres it m0'lJhologie tres divcrsifiee. Meme si cette observation suppose une relativite tres accusee, Ie nombre de 14 especes n'etant pas
comparable
,i celui d'une, de deux et de trois especes des autres genres, les
Iberohathynelia s'individualisent
comme Ie noyau de la tribu, comme I'ensemble
primitif de celle-ci. L' Exp. des 1'.1 ayant 2-1 articles est la chetotaxie fonnee de 53 pails, l'Enp. des 1'.11- VII portant 2-1 poils dorsaux, la MX.I avec 7-6 dents sur
l'End-dst., Ie Symp. des UrI'. comportant22-5
epines, l'Enp. des UrI'. it 3-1 pails,
I' Exp. des memes extremites pourvu de 4-7 poils, la Frc. annee de 13-6 epines, la
Prs-inc. munie de 10-4 dents, Ie Lb. portant 5-11 griffes masticatriecs representent
une seric dc caracteres qui soutiennent
notre affinnation;
mellle I'existcncc des

trois sous-genres cst un autre argument en faveur de cctte idee;
_ enfin, si nous essayons dc qualifier la diversification
dans la tribu des
Iberobathynellini,
celle-ci implique trois attributs principaux: lorsqu'elle est forte,
elle a une frequence tres faible; clle agit aux niveaux structuraux qui. en general,

sont les plus constants; i:ll'exception de ca/(/iJrnica,

cUe n'affcctc pas la stmcture

genemle du p.X cJ. camctere pivot de cet cnsemblc evolutif. A notre avis. ee processus
pcut ctre tcnu com me une diversification particuliere que nous denommons diversification
de type Iberobathynellini.

DiI'cr,"iljicatioll

all llil'C(ll1lill

gCllre lherobathYllel/a

(tahleau 2)

Etant donne Ie nombre asscz cleve des Iherohathy"ciill,
il est possible
d'analyser .:iommairement les principaux aspccts de leur diversitication.
Noll.; avons rcparti les 14 rcprescntallts en trois Salls-genres ct non en trois
groupes d'cspcccs, car Ics caractcrcs diffcrcnciaux, pris dans Icur cnsemble,
individualiscnt si clairemcnt Irs trois divisions qu'cHes rcclamcnl lInc qualification taxonomiquc tres precise; d'ailleurs, commc nous avons montre, dans Ics sousgenres Ihcro/JIlthy"elill et Aslllrihllthy"ella
on peut distingucr
deux groupes
d'especes

dont la differcnciation

cst plus Ibible que celie propre aux sous-genres.

En cOllsiderant la combinaison des caracteres propres:'l chacun des trois SOllSgenres, sont ,1 retcnir Ics donnees qui suivcnt:
_ Cll ec qui conccme Ie sous-gcnre Iherohathy"ella, il 1'llIt tenir eomptc d'un
cnscmble de traits unique dans Ic genre ct dans la tribu: il est qucstion dc la stmcture generale constantc de I' Exp. dc taus les P. ambulatoires - biarticuice et surtout
de la richc ehetotaxie de la plupm1 des paires - 5 pails sur I' Exp. et 2 pails dorsaux
sur l'Enp; remarquons egalement la chetotaxie riche et bien eonstante de l'Enp.
des UrI'. - 3 pails - et cellc de l'End-dst de la MX.ll - 7 dents: quant au P.X c.
notons la tiJrlne triangulaire du Lb-ext. et la vel1icalite de son axc prioritaire;
_ chez les Espallohalhy"ella,
on recontre dcs 1'.1 ayant l'Exp. bi- et
monoartieule
,i 4 et respectivement 3 pails, un Enp. des UrI'. portant la ehetotaxie
la plus pauvre - I pail; dans Ie cas de l'End-ds'l. de la MX.I, la chetotaxie est
identiquc ,i cellc trouvec dans Ie so us-genre precedent - 7 dents. Le P.X c est muni
d'un Lb-ext. reetangulaire dont I'axe prioritairc est incline du cote antero-distal au
dll cote postero-distal;

,.

Tableau 2
La diversification
SallS-genres, espckes:

Long./rrun

Md

,
,) I. (lberobathynella)

00

dans: Ie genre lberobathynella
Mx. I

P.I

,

b

P.I1 - P.V

P.VI

b

P.VII
b

Urp.

Fcc.

b

,

b

c

2
2
2

9-12
13
9-11

3
3
3

4
7
4

11-13
10-11
9

2
2

16-19
17-24

3
3

4
4

8-9
9-11

Groupe !lJsitanica
3
3,44
2,3-2,8

I. (1.) graci/ipes (Braga, 1960)
l. (l.) paragraci/ipes
n.sp.

3-4
1,8-2,4

7
6
7

6-8
10
8

7
7
7

4
4
5

10 8-lO
9-10 9-11

7
7

5

P.I1-V~
Exp. it 5 poils
Enp.

4
4
5

a 2 poils

dorsaux

4
4
4

Groupe gracilipes
5
4

5

2
2
2

2
2

4
4

>
~

~
,...
n

nov,

1. (E.) espaniensis Serban & Comas, 1978
I. (E.) magna n.sp.
1. (E.) cflntabtiensis n.sp.

1,1-1,4
1,9
1,1-1,3

4
5
5

5-6
S
6

7
7
7

1. (A.) as/uriens;s Serban & Comas, 1978
I. (A.) para~tlIriensis n.sp.
I. (A.) cavadoensis (Noodt & Galhano, 1969)
I. (A.) ortizi Cllmacho, 1989

1,1-1,8
1,2-1,7
1,2-1,4
1,2

5
4
7
5

6-7
5
&-7
6

6
6

I. (A.) rollchi Camllcho & Coineau, 1987
I. (A.) imllflieJlsi.'i Camacho, 1987

0,8-1,4
1,3-2,1

6-7
6

c) I. (AsturibathyneJ/a)

1973

Schminke, 1973

I. (1.) lu.:<;itanica(Braga, 1949)
I. (I.) barcefensL<; (Noodt & Galhano, 1969)
I. (I.) valbonellsis (Galhano, 1970)

b) 1. (EspanobathYllella)

Schminke,

"
4
3

P.I1-VII~
Exp.

a4

9-11
12-13
7-9

poils

Enp. a 1 poil
dorsal

nov.

Groupe asturiensis

6

3
3
3
3

P.I1-VII"
Exp. a 4 poils
Enp. a 1 poils
dorslll

(Ope-ani.:
6-7
8-10
5-6
5

4
5
4

a proeminence
2
2
2
2

3
3
2
3

8-9
10
7
mediane)
8-9
7-8
5-9

~
~

"

n

:r

c

!l

a.~"'
on

7

Groupe rOllchi (Ope-anI.: sans proeminence mediane)
I

6

I

6

3

Md. a = nbr. des dents de 1a pars incisiva; b == nbr. des griffe:; ma';ticatrice~. ~
de l'Exp. ct b = nhr. des poils dorsaux de l'Enp. Urp. a = nb_.. des epines dn Sy
= nhr. total des epincs.

6-9
6-9

3
I

3
4

7-9
6

== nbr. des dent ..•de l'End-dst. P. == pereiopode, a = nbr. des poils
p., b = nbr. des poi Is de l'Enp. et c = nbf. des poils de rExp. Frc.

,.

w
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_ dans Ie demier sous-genre, Asturibatltynella, [,Exp. des P.I est toujours
monoartieule et avee 3 poils, !'Enp. et [,Exp. des Urp. ont un nombre variable de
poils - 1-3 et respectivement 2-4 poi Is, tandis que la eMtotaxie de I'End-ds!. de la
MX.I est la plus pauvre dans Ie genre - 6 dents. Le Lb-ext. penien a, ehez asturiensis,
{Jarasturiensis, cavadoensis et rouclti, la partie terminale eourbee du eote posterieur.
Si nous tenons eompte des donnees ci-dessus, on voit que Ie devcloppement
particulier de [' Exp. des P .1, element qui garde la structure monoarticulee jusqu' a
la phase dans laquelle les autres paires l'ont biarticule, est un altribut qui favorise
la diversification dans Ie genre. II n'est pas sans importance Ie fait que parmi les
trois sous-genres on trouve l'un qui a [,Exp. en question a structure maxima dans
Ie genre - 2 articles, Iberobatltynella, ['un ayant la meme rame structure minima
_ I article, Astllribatltynella, et ['un dont la differenciation des espcces suppose la
presence des deux structures - Espanobatltynella.
En considerant la chetotaxie des P. ambulatoires et celles dc [,Enp. et de
[,Exp. des Urp., on remarque que celles-ci participent d'une manicre differente a la
diversification dans les trois sous-genres. Chez les Iberobatltynella, it ['exception
de barcelensis, la chetotaxie des deux mmes des Urp. reste constante, celie des P.
presentant une differenciation utile it I'identification des especes; chez les
Espanobatltynella, on rencontre une constance de la chetotaxie des deux elements
uropodiaux, de celle des 6 dernieres paires de P. ambulatoires et une forte
differenciation de [,Exp. des P.I - bi- et monoarticule, ,\ 4 et respectivement 3
poils; dans Ie sous-genreAstliribatltynella, on trouve la cMtotaxie la plus diversifiee
de l'Enp. et de l'Exp. des Urp. et la constance parfaite de celie des P. ambulatoires.
Quant it I'espece barcelensis, ayant 7 poils bien developpes sur [,Exp. de
[,Urp., son individualisation est cxceptionnelle (nous tcnons compte de I'holotype,
femelle mesurent 3,44 111111).
En nous nous rapportant it la longucur des especes des trois sous-genres, au
nombre des elements mandibulaires, it la chetotaxie des P. ambulatoires et a celie
des Urp. et de la Frc. on peut souligner les observations qui suivent:
-la taille moyenne dans Ie premier sous-genre est d'environ 2,9 mm, tandis
que dans Ie deuxieme et Ie troisieme, de 1,4 mm;
-les nombres moyens des elements mandibulaires sont 9 griffes masticatrices
et 8 dents ehez les Iberobatltynella, 7 et respectivement 5 ehez les Espanobatltynella
et 6 griffes et 6 dents dans Ie eas des Astllribatltynella, ehiffres presentant une
diminution du premier sous-genre vers Ie dernier;
_ la situation mentionnee ei-dessus est valable egalement pour la ehetotaxie
du Symp. et de [,Exp. des Urp., pour eelle de la Fre.
Entin, une derniere observation. Meme si la differenciation de certaines
especes est tres faible, une idee s' impose: it present, nous sonunes obliges d 'aeeorder
d 'importanee aux differenees reneontrees, de tenir eompte de diverses combinaisons
des eameteres differeneies et de passer it leur transposition dans la taxonomie. Si
nous ne proeCdons pas de eelte maniere, nous risquons d'arriver it des diagnoses
deroutantes; en supposant que nous sommes d' aeeord avee la synonymie llisitanica
harcelensis = llisitanica valhonensis = llisitanica lusitanica la diagnose de ['espece
type du genre eomprendmit les tmils qui sui vent: Exp. des P.I portant 4-5 poi Is,

a
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I'Exp. des Urp. a 4--7 poils, P.R? a 1-3phaneres, longueur des femelles est de 2,30 mm
a 3,44 mm, longueur des males de 2,08 mm a 3 mm. Nous croyons que cette
situation n' est pas la nlelle. Donc, I' explication donnee par S c h min keen ce qui
concerne la variabilite des caracteres chez les especes de grande taille est sujette
caution; faisant appel aux Allobathynella gigantea et Eobathynella mesasiatica
comme ternles de comparaison, il a choisi deux representants de la famille qui
reclament des etudes plus poussees afin de connaitre leur vraie stmcture.

a

CONCLUSIONS

1. En partant des connaissances actuelles concernant les Iberobathynelles,
bien plus riche que celie des annees '70, de la recherche d'une partie des materiaux
decouverts dans la derniere dCcennie en Espagne, nous avons essaye de resoudre,
d'une maniere nouvelle, les problemes que la taxonomie de cet ensemble souleve.
2. Apres une revue de I' evolution des connaissances
quant aux
Iberobathynelles et la discussion concernant les aspects particuliers de I' individualisation de certains taxa, apres une analyse sommaire de la conception de
S c h min k e (1973) quant au systeme de la famille des Parabathynellidae dont
Ie seul taxon superieur
l'espece est celui de genre on arrive
la conclusion
que.le genre Iberobathynella Schminke est un ensemble evolutif devant avoir
Ie statut de tribu.

a

a

3. La conclusion ci-dessus se fond Sur la forte diversification de certains
caracteres, sur Ie fait que les resultats remarquables de ce processus ont ete
minimises. En affmnant cet aspect des recherches, nous tenons compte de I' Cquilibre
obligatoire qui doit exister entre les diverses intensites de la diversification et Ie
statu! taxonomique accordC a celles-ei. Cette modalite de procCder est la seule qui
permet une evaluation, logique au moins, des resultats de I' evolution d'un groupe,
des mutations structurales differentes que nous rencontrons.

4. Elant donne les informations obtenues dans I' etude du developpement des
P. ambulatoires dans la famille des Parabathynellidae (S e r ban & C 0 i n e au,
1990), informations qui prouvent que la diversification de la structure generale de
ces extremites se rCalise au niveau.de l'Exp., nous avons accorde I'importance
meritee a la structure de cette m:me, structure qui jusqu'a present n'a pas ete prise
en consideration. A cette m0rPhologie diffCrenciee de l'Exp. s'ajoute Ie nondeveloppement des P.Vll, processus inedit dans la famille dans Ie cadre d 'un l,'Toupe
dont la plupart des representants ont 7 paires de P.
5. Selon nous, la presence des 7 et des 6 paires de P. ambulatoires, des 7 et 6
articles sur I'AI, d'un Lbr. a structure commune et d'un a structure particuliere, des
P. comportant un Exp. de 2 et de 3 articles sur la plupart des paires sont des attributs
stmcturaux qui ne correspondent point au processus de la diversification dans Ie
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caure tl'lln g~nre. Si nullS ajoutons la presence des Pip. a cote de leur absence, on
'fOitque tlans Ie «gcme» Ibel'Obathynella on rencontreune differenciation singuliere
'.Ie certains caracteres qui reclame Ie statut taxonomique Ie plus precis possible.
Meme si dans Ie systome de la famille, propose par S c h min k e (1973), il y a des
genres dOilt les camctores ont des limites structurales tres ecartees - Allobathynella,
Eobathynella, ces cas ne sont pas convaincants, car ces taxa reunissent des espoces
qui n'appartiennent pas un seul genre.

a

6. La tribu des Iberobathynellini nov. comprend trois sous-tribus, cette division etant imposee par la forte diversification au niveau des P. ambulatoires
quant la structure de l'Exp. et leur nombre. La sous-tribu des IberobathynelIina
nov. reunit les representants 7 paires de P. dont l'Exp. est biarticule sur toutes ou
sur la plupart de ces extremites; la sous-tribu des ParaiberobathyneIlina nov.
groupe Ie, taxa dont l'Exp. de la plupart des 7 P. est triarticulc; la sous-tribu des
Hexaiberobathynellina nov. reunit les especes a 6 paires de P. ambulatoires, la
demiere n'ctant pas developpee.

a

a

a

7. Les 16 representant,
de la sous-tribu des IberobathyneIIina nov.
appartiennent
a trois genres: lberobathynella Schminke (14 espeees),
Guadalopebathynella nov. (I espece) et Califomibathynella nov. (I espece). Quant
aux sous-tribus des ParaiberobathyneIlina nov. et des HexaiberobathyneUina
nov., eUes groupent trois genres, Paraiberobathynella
nov. (3 espoees),
Texanobathynella Delamare, Coineau et Serban, 1975 (1 espece) et respectivement
Hexaiberobathynella nov. (2 espoces).
8. Les attributs stmcturaux les plus importants des deux genres nouveaux de
la premiere sous-tribu sont ceux qui suivent: dents du Lbr. en forme de erochet,
dents de I'End-dst de la Mx.I arquees - Guadalopebathynella nov.; plconite I
portant des Pip., 2 poils, Exp. des P.8 cf accompagnc par une formation ayant
l'aspect d'une lamelle, Exp. des P.l monoarticulc et portant seulement les 2 poi Is
apicaux, chctotaxie de l' End-dst de la MX.I formce de 5 dents et 2 poils Caiifornibathynella nov. En ce qui conccme les genres Paraiberobathynella nov.
et Texanobathynella Delamare, Coineau & Serban, 1975 de la sous-tribu des
ParaiberobathyneUina nov., ils se distinguent surtout par la structure de l'A.J
ayant 7 et respectivement 6 articles.
9. Le genre lberobathynella Schminke rcunit trois sous-genres: Iberobalizynella (Iberobathynella) Schminke, Iberobathynella (Espanobathynella) nov. et
Iberobathynella (Asturibathynella) nov., ayant 5, 3 et respectivement 6 especes.
Dans Ie premier et Ie demier sous-genres on a identific deux groupes d'espoces, les
groupes iusitaniea (3 especes) etgracilipes (2 especes) respeetivement les groupes
asturiensis (4 especes) et rouchi (2 especes).
10. Parmi les 22 reprcsentants de la tribu, 6 sont des especes nouvelles - I
n.sp., I. (E.) magna n.sp., I. (E.) cantabriensis n.sp., I. (A.)
[Jarasturiensis n.sp., G. puchi n.g., n.sp. et H hortezue!ensis n.g., n.sp., toutes
decouvertes en Espagne.
(f.) paragracilipes
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11. Nous avons considere les sous-especes iusilanica barcelensis Noodt &
Galhano, 1969 et iusilanica vaibonensis Galhano, 1970, tenues par S e h min k e
(1973) synonymes de iusilanica iusilanica Braga, 1949, COnlll1edes bonnes especes;
,i notre avis elles presentent des traits qui n'ont pas ete reeontres ehez iusilanica et
qui, apres la synonymie soutcnue par S c h min k e, ce demier arrive d'avoir une
'iagnosc tres relative quant il la taille (2,08 mm - 3,44 mm), la chetotaxie de
EXJl. des Urp. (4-7 poils bien developpes), la chetotaxie de l'Exp. des 1'.1 (4-5
poils) et Ie nombre des phaneres presents sur Ie 1'.8 ~ (1-3 phaneres).

12. En cc qui conceme Ie processus de la diversification dans la tribu des
IberobathynelIini nov., il presente deux aspects tres differents: d'une part, il s'agit
de Ia forte et inattendue differenciation de certnins caracteres qui, dans les genres
bien etudies, sont constants - nombre des P. ambulatoires et des articles
antennulaires, morphologie du Lbr. et celie de l'Exp. des 1'.: d'autre part, il est
question de la differenciation generalement faible de la plupart des especes
appartenant en toute certitude ilun reel groupe unitaire - genre Hexaiberobalhynella
nov., sous-genre /berobalhynella (Iberobalhynella) Schminke.
13. Si ilpresent on sait que les representants de la tribu des IberobathynelIini
nov. peuplent I' Europe (Peninsule Iberique, France - Pyrenees Orientales, Baleares),
Afrique du Nord (Marrakech, Maroc) et les regions du sud des Etats-Unis
d' Amerique (Califomie, Texas) un fait est sur: Ia Peninsule Iberique est Ie territoire
Ie plus peuple par ce groupe, des 22 especcs, 6 etant decouvertes au Portugal et 12
en Espagne.

14. Nous esperons que notre point de vue concernant la taxonomie d, ..
Iberobathynelles sera utile aux recherches. En tous cas, l'etape des etudes intensives
se trouve il son commencement, les nombreux materiaux collectes d'Espagne
representant l'argument principal de cette affirmation.
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Fig. l. - Allobathynel/ajaponica

Morimoto & Miura. P.8

0':

A, face rostra1e; B, face latero-exteme

(d'apres Serban, 1994).
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Fig. 2. - Bathynella paranatans Scrban. P. ambulatoires du premier stade postemhryonnaire,
1II (4): A, P.I; R, P. II; C, P.lII ayant l'Enp. triartieule; 0, ebauehe II du P.lV (d'apros Serb.n &
Coincau, 1990).
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Fig. 3. - P. ambulatoires chez certains Parabathynellides
(slades postembryonnaires).
Ctenophallonella mutlumuviensis Coineau & Serban: A, P. VI d, stade VII (8.•...
)U 5/6; B, P,VIl 'Y,
stade VII (0) U 5/6. Parabathynella
cf. stygia Chappuis: C, P.VII 9, stade VII (8) U 717.
Iberobathynella [agei (Delamare & Angelier), d' juvenile ayant l'Exp. des P.II - P.YI biarticult~:
D, Exp. du P.I; E, Exp. du P.VIl. Iberobathynella espaniensis Serban & Comas i Navarro, stade'y'
(0) U 617: F, P.V; G, P.I; H, P.IV (d'apri:s Serban & Cnineau, 1990).
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Fig. 4. - Parahathynella molasi Dancau & Serban. P.8 d' : A, face latero-exteme;
interne; C, face rostrale; D, face eaudale (d'apres Serban, 1972).

B, face latera-
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Fig. 5. _ Ctelliobathynella leleupi (Delamarc & Chappuis). P.8 d': A, face rostralc; B, face
latero-cxternc; C. face latero-interne; D, face eaudale (d'apres Dclamarc Debouttevillc &

Serb an, 1974a).
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Fig. 6. - Hahrobathyne/la
mi/loti (Delamare & Paulien). P.8 IT : A, face rostrale; B, face
latero-externe; C, face latera-interne; D, face caudale (d'apres Delamare Deboutteville &

Serb.n, 1974b).
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Fig. 7. - fberohathynella

(fherubathynella) paragracilipes n.sp.: A, P.Y; B, P.YI; C, chetataxie du
. bard distal du Lb-int. du P.8 d; D, P.8 ?
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Fig. 8. -lberobathynella
(Iberobathynella) paragracilipes n.sp. P.8 rf' : A, face rostrale; B, face
latero-exteme; C. face latero-interne; D, face caudale.

48

49

Tribu des lberobathynellini

nov.

63

Fig. 9. -lberohathynella (Espanobathynella) ejpaniensis Serban & Comas i Navarro. P.8 d' : A
face rostrale; B, face latero~exteme; C, face latera-interne; 0, face caudate (d'aprcs Serban &
Comas i Navarro,1978).
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Fig. 10. - /berobathynella (Espanobathynella) espaniensis Serban & Comas i Navarro: A, dents du
Lbr.; B, Prs-inc.; C, P.l; D-E, P.8~; F, Exp. uropodial (d'apres Serban & Comas i Navarro, 1978).
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Fig. 11. -lberohathynella (Espanobathyne/la) magna n. sp.: A, dents du Lbr.; B, Prs-inc.; C. Lb.
griffcs; D, Exp. uropodial. Guada/opebathynella
puchi n.g., n.sp.: E, P.8 ef, face vcntrale.
Hexaiherobathynella horlezueiensis n.g., n.sp.: F, P.R d, partie distale de la face rostrale.
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Fig. 12. -Iberohathyn-efla
(Espunobathynella) cantabriensis n.sp. P.8 0': A, face rostrale; B, face
latero-extcme; C, face latero.inteme; 0, face caudale.
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Fig. 13. - fberohathynella (Espanubathynella) magna n.sp.: A, r.8 9. Iberobathyne//a
(Espanohathyne/la) cantabriensis n.sp.: B, P.I; C, P.8 d, face distalc; D.F, P.8 9.
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Fig. 14. -Ibemhathynella
(Asturihathyne/la) parasluriensis n.sp. P.X d: A, face latera-externc;
face latero-interne; C-D, P.8 9; E, FTC. et la proeminencc mediane de I'Ope-anl.
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Fig. 15. _ Glwdafopebathynel/a pI/chi n.g., n.sp.: A, Lbr. face latero-cxtcrne; B, Lbr., face ventraJe;
C, dents du Lbr., vue vcntrale (detail); D, dent du Lbr., face lateralC; E-F, Prs-inc.; G, Lb. a griffcs'.
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Fig. 16. - Gliudalopi!bathynella

puch; n.g., n.sp. P.8 0': A, face rostra Ie; B, face latero-cxteme;
face latero-intemc; D, face caudale.
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Fig. 17. - Guadalopebathynella

puchi n.g., n.sp.: A, dents maxillulaires;
Ope-ani et Frc.

B-O, P.8 9; E, Urp.; F,
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Fig. 18. - Paraiherobathynella (Paraiberobathynel/a) cf.fagei (Delamare & Angclier) de Majorque.
r.8 0': A, face latero-extemc; B, rapports morphologiT!CS au niveau du Ssp. et de la region penienne;
c. face latero-interne; D, face latero.interne du Ssp. (detail) (d'apres Serban, 1977).
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Fig. 19. _ Paraiherobathynella (Paraihembathynella) cf.jagei (Dclamarc & Angclier) de Majorque.
P.8 d: A, face rostralc; B, face rostrate
la partie apicale de la region penienne (detail); C, face
rostralc de la region distalc du protopodite (detail); D, face caudale (d'aprcs Scrban, 1977)
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Fig. 20. - Hexaiberobathyne/la
hortezuelensis n.g., n.sp. P.8 0': A, face Tostrale; B, face lateroexterne; C. face latera-interne; 0, face caudale.
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Fig. 21. _ Hexaiberobathynella

hortezuelensis n.g., n.sp.: A-C, Prs-inc.; D, Lb.
F, Frc.; G. bord distal de l'Opc-anl.

a griffcs;

E, Urp.;

NIPHARGUS DECUI N. SP. (AMPHIPODA, GAMMARIDEA,
NIPHARGIDAE). A NEW SPECIES FROM ROMANIA
GORDAN

S. KARAMAN*

and ~ERI3AN M. SARBU**

The new sp\:ci~s, Niphargus decui n. sp. (Amphipoda, Gammaridca.
Niphargidac), is ucsaibed from the subkITanean waters in Yama Vechc near Mangalia,
Romania and its taxonomic position within the genus Niphargus is discussed.

Il\TRODUCTlOl\

The subterranean amphipods from Romania are still not very well known
despite the monographic work by Cit r it u ~u et a!. (1955) regarding the freshwater amphipods. Later vatiotL~authors described several new taxa including the
genus Ponfolliphargus (D a n c it u, 1970).
During the detailed study of the subterranean waters in southern Dobrogea in
the Mangalia region located on the Black Sea coast (S <if b u, 1990; S <if h u and
Pop a. 1992; Dec u et a!., 1994), the junior author collected numerous samples
of subterranean Amphipoda belonging to the genera Niphargus and Ponfoniphargus.
Part of this material has already been studied (K a ram an, 1990; K a ram a n
and Sa r b u, in press). The further investigation of this material revealed the existencc of a new species of Niphargus from wells in Yama Yeche, 10 km south of
Mangalia (Dobrogea). This new species is closely related to Niphargus carpafhicus
Dobrcanu and Manolache, 1939 known from Romania, but it exhibits distinct taxonomic differences.
NIPHARGUS

DECUI n. sp. (Fig. 1-5)

MATERIAL EXAMINED: Romania: S-5221: 103-F2: Yama Yeche village, 10 km south of Mangalia, well, July 24, 1994, many specimens (holotype
and paratypes) (leg. $. M. Sarbu);
_ !OI-FI, ibid., July 24, 1994,2 expo (leg. $. M. Sarbu);
_ 107-F3, ibid., August 9, 1994, 5 expo (leg. $. M. Sarbu);
_ !08-F4, ibid., August 9, 1994,'1 expo (leg. $. M. Sarbu).
DESCRIPTION: FEMALE, up to 8.1 mmlong, with setose oostcgites.
_ Body: smooth, metasomal segments I-Ill with 4 dorsoposterior marginal
setae only (Fig. 3 P); urosomite I on each dorsolateral side with 1-2 spines, urosomite
II with 3--4 spines on each side, urosomite III smooth, or with I small spine (only
exceptionally) (Fig. 4 S). Urosomite I with 1 ventroposterior marginal strong spine
slightly shorter than the diamcter of peduncle ofuropod I (Fig. 4 S).
Trav. Inst. Speo!. «Emile Racovitza»,

t.

XXXIV, p. 77-'X7, Bucarc~1, 1995
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Fig. J. - Niphargus decui n. sp., Varna Vcchc, female g rnm long: K = antenna I; L = antenna II; M
of right mandible; N = tip of left mandible; 0 = mandibular palp, outer face; P = inner face
of mandibular palp; R = maxillipcd; S, T = left maxilla I; U = right maxilla I.

= tip
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Fig. 2. _ Niphargus declt; n. sp., Varna Veche, female 8 mrn long: K, L, M = gnathopod

P ~ gnathopod 11.

I; N, 0,
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Fig. 3. - Nipharglls decui n. sp., Varna Vcchc, female 8 mm long: K, L = percopod
N = pereopod IV; 0 = head; P = cpimera! plates I-III; R = labium.

III; M,
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Niphargus decui n, sp.

o

Fig. 4. - Niplwrgus declIi n. sr., Varna Vcche, female 8 mm long: K, L = pcreopod V; M =
percopod VI; N, 0 = pereopod VII; P = labrum; R = maxilla II; S == urosome with mopods I-II.
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Fig. 5. - Niphargus decui n. sp., Varna Vcchc, male 5 mm long: K, L = pereopod VII; M = uropod
I; N = tel son; 0 = uropod Ill; P = telson, female R rom; R = uropod Ill, female 8 rom; S == telson,
female 6 rom; T = mandibular paIp, female 6 rom; U = antenna I, female 6 mOl.
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_ Head with shOlt and broad lateml cephalic lobes; rostonn indistinct; eyes
absent (Fig. 3 0).
_ Antenna I: slightly exceeding half of body length; peduncular segments
I - 3 progressively shorter, but segment 3 reaching or exceeding 2/3 of segment 2
(Fig. I K); main flagellum with up to 21 articles bearing one short aesthetase not
exceeding half of the article itself; accessor; flagellum 2-segmented, slightly elongated, reaching or exceeding half of peduncular segment 3 (Fig. I K; 5 U).
_ Antenna ll: slender, nomlal, segment 5 longer than 4; flagellum: slender,
with 9 articles; antennal gland cone: short and straight (Fig. I L).
_ Labrum: entire, broader than long (Fig. 4 Pl. Labium with well-developed
inner lobes (Fig. 3 R).
_ Left mandible: incisor with 5 teeth, lacinia mobilis with 4 tceth accompanied by 7 rakers (Fig. I N). Right mandible with incisor bearing 4 teeth, lacinia
mobilis: bifurcate, pluridentieulate, accompanied by 6 rakcrs (Fig. I M). Mandibular molar: triturative. Mandibular palp: segment I smooth; segment 2 nearly
as long as 3, with nearly 10 setae (Fig. I 0); segment 3: subfalcifonn, with I group
of A setae, 6 B setae, up to 21 0 setae and 5 E setae (Fig. I P; 5 T).
_ Maxilla I: inner plate with 2 setae, outer plate with 7 spines bearing several
teeth each (teeth fonnula: 8 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 -2, or 10 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2, or
IS - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2); palp 2-segmented, bearing 6 setae and reaching tip of
spines of outer plate (Fig. I S, T, U). Inner plate of maxilla 2 with marginal setae
only (Fig. 4 R). Maxilliped: inner plate reaching outer distal tip ofpalp segment I
and provided with 4 distal nonnal spines; outer plate not reaching tip of palp segment 2 and bearing a row of smooth distolateral spines; palp: nonnal, willi nail
shorter than pedestal (Fig. I R).
_ Coxae I-IV longer than broad, with short marginal setae (Fig. 2 K, N;
3 K, M), coxa IV with a distinct ventroposterior lobe (Fig. 3 M); coxa V shorter
than IV; coxae V-VI: bilobe, with the anterior lobe longer (Fig. 4 K, M); coxa Vll
subrounded, entire (Fig. 4 N). Gnathopods 1-2 of medium size, gnathopod 2 larger
but article 6 of both gnathopods not larger than the corresponding coxae (Fig. 2 K.
N). Gnathopod I: segment 5 nearly as long as 6, unlobed, with 3-4 posterior transverse groups of setae; segment 6 slightly longer than broad, with nearly parallcl
lateral margins, posterior margin with 6 transverse marginal rows of setae; palm
poorly inclined and defined on outer face by I strong and 3 slender comer spines,
accompanied by 3 facial setae, on inner face by I short subeomer spine; dactyl
reaching posterior margin of segment 6, and displaying I outer median seta
(Fig. 2 K, L, M). Gnathopod ll: segment 5 as long as 6, unlobed, with 4-5 posterior groups of setae; segment 6 slightly longer than broad, bearing 9 posterior
transverse marginal groups of setae; palm inclined less than 1/3 of posterior
margin of segment 6 and defined on outer lace by I strong and 2 slender comer
spines accompanied by 3 facial setae, on inner lace by I short subeomer spine;
dactyl resembling that of gnathopod I (Fig. 2 N, 0, Pl.
_ Pereopods lIl-IV: relatively slender, poorly setose; dactyl slender, reaching almost half of segment 6, with 1 slender spine at inner margin and I median
plumose seta at outer margin; nail almost as long as pedestal (Fig. 3 K, L, M, N).
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- Pereopods V-VII: moderately long, pereopod V only slightly shorter than
VI-VII (Fig. 4 K M, N). All three pereopods with segment 2: large, ovoid, only
slightly longer than broad, bearing numerous short posterior marginal setae and a
strong large ventroposterior lobe; ventroanterior margin of segment 2 convex but
unlobed; segments 3-6 with bunches of spines along both margins (Fig. 4 K, M,
N); dactyl short but slender, much shorter than half of segment 6, with slendcr
spine at inner margin; nail distinctly shorter than peduncle; outer margin of dactyl
of per eopods 11I-VII with I median plumose seta (Fig. 4 L, 0).
- Pleopods 1-111with 4-5 retinacula each. Peduncle of pleopod 111with
2-3 short posterior marginal setae only.
- Epimeral plates I-lIl with acute ventroposterior comer and slightly concave posterior margin, plates II-11I with up to 5 subventral spines each (Fig. 3 Pl.
- Uropod I: peduncle with I dorsointemal seta or I slender median spine
only, and with a dorsoextemal row of strong spines; basifacial spines absent; inner
ramus subequal or slightly longer than the outer one, both rami with lateral and
distal strong short spines (the longest distal spines reaching nearly I/4 of rami
length) (Fig. 4 S).
- Uropod II: inner ramus distinctly longer than the outer one, both rami with
lateral and distal short spines (Fig. 4 S).
- Uropod 111:relatively short, unmodified; first segment of outcr ramus along
both margins with bunches of spines accompanied with single plumose setae along
inner margin of segment 1; second segment short (Fig. 5 R).
- Telson: slightly longer than broad, incised almost to the basis; each lobe
with 4-5 distal and with single outer and inner marginal spines; a pair of short
plumose setae appears near the middle of each lobe (Fig. 5 P, S).
- Coxal gills: relatively short, ovoid, occurring on mesosomal segments II-VI
(Fig. 2 N; 3 K M; 4 K, M). Oostegites: large, occurring on mesosomal segments
II - V and bearing long marginal setae (Fig. 2 N).
MALE (non-adult) in hands up to 5.1 mm long. Not different from the female, including short uropod 1Il (Fig. 5 0), large ovoid segment II of pereopods
II-VII (Fig. 5 K, L), elongated accessory flagcllum and peduncle segment 3 of
antenna l. Peduncle of uropod [ with a row of dorsoextemal spines only: inner
ramus hardly longer, both rami with short lateral and distal spines (Fig. 5 M).
Telson hardly longer than broad, deeply incised, each lobe with 4-5 distal spines
and I outer marginal one (Fig. 5 N).
VARIABILITY: The number of retinacula is lower in small specimens.
- Urosomite I with a ventroposterior marginal spine reaching 1/2 to 2/3 of
the diameter of peduncle of uropod \. Rami of uropod I subequal or inner mmus
slightly longer.
- The numbcr and position of spines on telson are very variable. The 8.1mm-long femalc has lobes of telson with up to 7 distal spines, up to 4 outer
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marginal spines (fonnula: I-I -2), ,md with 0-1 inner marginal spine; dorsofacial
spines on lobes absent. Length of the plumose setae on telson varies.
HOLOTYPE: Female 8 mm long. Holotype is preserved in Kamman's Collection in Podgorica (Cma Gora).
LOC. TYP.: Well in Varna Veche (10 km south of Mangalia, Romania).
DISTRIBUTION:

Known only from the type locality.

ECOLOGY: This species was found in old hand-dug wells. Some of the
wells are covered, others are open and receive organic detritus trom the surface.
The specimens described here were collected from the limestone walls ofthe well
and from fragments of old wood floating on the water surface in the wells.
REMARKS AND AFFINITIES: Niphl1rgus decui is very similar to Niphl1rglls
cl1rpathiclls Dobreanu and Manolache, 1939 described from Pelqului spring in
Sinaia region, and later mentioned also for some other localities (D 0 b rea n u
and Man 0 I a c he, 1948; Mot a ~ et aI., 1948; C a ra u ~ u et aI., 1955)
(pluritoothcd spines of outer plate in maxilla I, telson, maxilliped, short uropod 1II
in males, epimeral plates I-Ill, elevated number of retinacula). Unfortunately,
N. carpathiG1ls has not been redescribed in detail and the limits of its variability are
still unknown. But Car a u ~ u et al. (1955) showed different shapes of gnathopods
I-II in specimens from two localities, which indicated the existence of two different taxa.
On the basis of the present knowledge, N. carpathicus differs from our
species by a distinctly narrowed segment 2 of per eopods V-VII, by differently
shaped gnathopods I-II (segment 6 with a remarkably more inclined palm), by
less spinose urosomites I-II (urosomite I with 1 seta, urosomite II with 2-3
spines on each side).
Unfortunately, the shape ofpedunele of antenna I and the shape ofaecessory
flagellum of N. clrp"thicliS have never been described, and, consequently, this
character could not be compared in the two species.
Several other taxa known as subspecies of N. carpathiclls also differ
remarkably from N. decui:
_ Nipharglls carpathicus cavernicoilis Dobreanu and Manolache, 1957, known
from Romania (cave near Batrana, Bucegi Mountains), differs from our species by
an elevated number of spines of outer plate in maxilla I (9 spines), bearing numerous lateral teeth each, by a more inclined palm of gnathopods I-II, and by a narrowed segment 2 of per eopods V-VII.
_ Niphl1rgus carpathiclls affillis Dobreanu, Manolache and P~cariu, 1953,
known from a cave near Fata, Ro~cani, Romania, differs from our species by a
narrowed segment 2 of per eopods V-VII, by a very inclined palm of gnathopods
1-11, and by a lower number of lateral teeth on spines of outer plate in maxilla I.
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- NiphargllS carpathiClls romaniClls Dobreanu and Manolache, 1942, known
from a well in Faget- Tarnave, Romania, and Nipharglls carpathicllS variabilis
Dobreanu, Manolache and Pu~cariu, 1953, known from the spring-cave of Cri~ul
Negm and from Rapa Vanata Cave, Romania, differ from our species by a low
number of lateral teeth on spines of outer plate in maxilla I and by a narrowed
segment 2 of per eopods V-VII.
- Niphargus carpathicus meridionalis Dobreanu and Manolache, 1942, known
from wells in region ofCeatalor (= Caliacra), Bulgaria, differs from our species by
a lower number of lateral teeth on spines of outer plate in maxilla I, by a longer
inner plate of maxilliped and by a narrowed segment 2 of pereopods V-VII.

CONCLUSIONS

NiphargllS decui n. sp. belongs to the Nipharglls carpathicus group of taxa
with poorly known limits of the variability of their taxonomic characters. N. declli
is characterized by a broad segment 2 of pereopods V-VII, by pluridenticulate
spines of outer plate in maxilla I, by a dactyl of gnathopods I-II with I seta at outer
margin and with short uropod III in males and females.
DERIVA TlO NOMINIS: This species is dedicated to Dr. Vasile Decu from
the "Emil Racovila" Speological Institute in Bucharest, Romania.
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POPULA nONS BACTERIENNES PRESENTES DANS LA
GROTTE «PE$TERA DE LA MOVILE», DOBROGEA
MERIDIONALE, ROUMANIE
RUXANDRA cmURTU' cl LUCIA DUMITRU"

Les auteurs prescl1tcnt lcs rcsultats dc l'etudc de 1a communaute bacteriennc
de 1a grotte «Pqtera de la Mo\'ik:». On a analyse Ie Hombre total des bact6ries, puis
on a mis en evidence la panicipation des bact6ries dans Ies cycles de I'azote. du
soufb,~ ct du fer.

I. LE CADRE GEOGRAPIIlQUE

ET GEOLOGIQUE

a

La grotte «Pe~terd de la Movile» est sitoee environ 3 km est de la mer Noire
de la ville Mangalia.
La cavite est developpee dans des calcaires oolitiques et lumachelliqucs d'iige
sarmaticn, profondement modeles par la circulation des eaux souterraines
sulfureuses-mesothem1ales, avcc camctere ascensionnel (C 0 n s tan tin esc u,
1989; Las c u 1989).
On a mis en evidence deux nivcaux de disposition des galeries de la grotte.
_ Ie nivcau fossilc (superieur), qui presente un haut degre de secheressse
_ Ie niveau actif (inferieur), ,i 4-5 m au-dessous de celui fossile, presque
totalement inondC; les exceptions sont les quatre cloches d'air, tres riches en faune.
Les cloches d'air, sitoees au long des passages submerges de la f,'fotte, contiennent
dcs vmis «voiles» microbiens, qui f10ttent ala surface de l'eau, ou couvrent partiellement les parois. Ce fait presente interet au point de vue microbiologiquc, parune
tres riche microflore bacterienne, adaptee aux conditions speciales de la grotte.
et

a I km nord-est

2. DONl'iEES

PHYSICO-CIIlMIQUES

Pour J'analyse proposee, une importance speciale cst presentee par les donnees
physico-chimiques, les parametres qui conferent a J'eau sourterraine de la grotte
des caracteristiques distinctives face aux autres hydrostructores karstiques du pays:
Ie facies hydrochimique, la mineralisation totale, la tempemtore, la presence de
l'hydrogene sulfure. llluslre par des exemples, dans Ie Tableau I (d'apres Marin, 1995):
L'apport de la substance organique d' origine photosynthetique dans la grotte
a ete etabli, par des investigations de surface de la region, a une valeur peu
importante. Les arguments sont, Ie premier, I'absence d'une entree natorelle dans
la grotte «Pqtera de la Movile», et Ie second, I'absence, dans la region des sources
d'eau ou des lacs pour donner de la matiere organique ,i J'aquifere karstique (S ii r b u
et Pop a, 1992).
Trav. Inst. Speol. «Emile Racovit7..a>~,1. XXXIV. p. 89-97, Bucarcst, 1995
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Tableau J
Caractcristique

de l'eau souterraine de la grntte «Pc~tcrade la Movi1c»).

phisyco-chimiques
Parametres

L'age

L'cau du lac

geologique

Sarmaticn
20,7
1,008

Temperature (degres C)
Dcnsitc (g1cm~)

L' cau cloche

pH

7,4

21,8
1,008
7,46

Hydrogene sulfure (mg/l)
Metaux majeurs (mg/I)
Natrium

32,5

29,3

182,7
13,6

186,8

Kalium
Calcium
Ferum

(total)

Non-rnetaux (anioniquc)
Borates (Bf
Silicimn

soluble

ammoniacal

(Si)
(NH4)

Nitrites (N0,r
Nitrates (N03r
Phusphore soluble (P)
Sulfates (SO ,t'
Chlonrres (Of
Mineralisation

totale

3. L'ANALYSE

0,485

(mg/I)

Alcalinite totale (HCO ,f
Azote

14,3
31,5
46,6

32,8
45,1
0,035

Magnesium

2

Sannatien

(mg/I)

•.

1,23

1,25

399,7
14,9
1,9
0,01

379,9
15,0
1,9
0,0005
4,3

0,2

0,026
6,2
251,7
940

0,033
4,5
237,6
934

l\IICROBlOLOGIQUE

DE L'ECOSYSTl3ME

Dans la periode octobre 1993-rnai 1994, on a recolte des epreuves d'eau ct
de sol, pour realiser une etude microbiologique. Dans l'ensemble des conditions
geographiques, geologiques et physico-chimiques,les analyses efectuees ont montre
Ie niveau de chargement micro bien pour les echantillons consideres.
Le premier objectif a ete l'evaluation globale, quantitativc des microorganismes h6terotrophes totaux, puis l'isolation des colonies sur des milieux dc
culture generaux, avec Ia sous-culturc sur des milieux de culturc inclines, pour Ics
caracteriscr microscopiquemenl.
Lc deuxicmc objectif etait d'analyser les groupcs physiologiques qui
participent aux cycles de l'azotc, du soufre et du fer, rapportes aux conditions
specifiques de la grotle «Pe~tera de la Movile».
3.1. L'EVALUATION
NUMERIQUE
DES BACTERIES IIErEROTROPHES
AEROBES

Le Tableau 2 presente Ic chargementmicrobien
d'cau ct de sol.

differcnt pour les echantillons

Populations bact6riennes de «Pe~tcra de la Movilo)
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Tableau 2
Le nombre total de badt:rics de la grotte «Pc~tera de la Movilc».

Echantil10ns

d'eau

Gcnnes par
millilitrc

P,

I x 106

[

2

Echalltitlons
de sol

P,

x 104

Gcnnes par gramme
sol (paids sec)
7,5 x 10'

5

1,6 x 10

2

2,5 x 10'

6

3

2,4 x 10'

7

2,8 x 10
7 x [0'

4

5 X 10
2 X 104

9

5 x 10'

8

3

Pour les echantillons d'eau, Ie nombre total de bacteries est de I'ordre de 5 a
250 mille de germes par millilitre. Pour les echantillons de sol, les valeurs sont
entre 7 et 700 milles de germes rapportes
I gramme de sol, poids sec. Le plus
grand nombre est d'un million de germes par millilitre, pour les echantillons d'eau
du lac souterrain, avec Ie «voile» microbicn a la surface. La plus basse valeur: 5
milles gennesll ml, pour l' eau du lac - surface.

a

3.2. CARACTERES DE CULTURE, MORPHOLOGlQUES ET AFFINITES
TEINTORIALES

Meme pour les echantillons d'eau et de sol, les colonies presentes sont, en
general, spheriques, et de type S (smooth),
Apres la coloration Gram, les germes Gram-positifs (G+) et sporules, dans
les echantillons d'eau sont plus abondanls que dans Ie sol, ou il y a une preponderance
de gemles Gram-negatifs.
Morphologie:
Les fonnes bacillaires, isolees ou comme streptobacilles, sont prCdominantes.
Tres interessante est leur disposition «en palissade», trouvee dans les deux types
d' echantillons.
Pour Ie echantillons d'eau trois souches bacteriennes isolees sont coccoldes,
comme streptococci ou groupees en tetrades, ou Sarcina,
Les fomles cocco-bacillaires sont les memes pour l'eau et Ie sol.
Un cas particulier est represente par Ie «voile» microbien:
-les colonies spMriques, type S (smooth) sont jaunes, roses, oranges;
- il y a une preponderance des formes coccoldes G(+), disposees comme
streptococci, tetrades ou Sarcina
Dans l'echantillon
9, on trouve des colonies spheriques, rouges, S,
morphologic cocco-bacillaire, G(-), appartenant au genre Serratia.
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L'examen microscopique a signale Ie genre Corynebacterium, par des
bacteries G(+), bacillaires, avec une extremitc comme une massue; il y a, aussi, Ie
genre Bacillus.

4. BACTERIES

PARTICIPANT

AU CYCLE

DU SOUFRE

Le cadre physico-chimique, par la presence de I'H,S (hydro gene sulphurc)
dans l'atmosphere de la groUe, justifie les experimentations pour les bacteries
impliquees dans diverses reactions qui formen! Ie cycle du soufre.
La conversion du soufre, comme nutrient important:
-Ie sulfate, SO, (forme oxidce) ~ soufre S'- (fomle reduite) avec la torme
intermCdiaire du soufre Ciementaire, S, est realisee par les bacteries.
Selon leur participation au metabolisme du soufre, les bacteries sont:
a. sulf-oxydantes (ex. Beggiatoa,
thioparus, Thiobacillus denitrificans);
b. sulfate-reductrices

Thiobacillus thiooxydans,

Thiobacillus

(ex. Desulfovibrio).

a. LES BACTERIES

SULF-OXYDANTES

BACILLAIRES

Principe:
-Ie millieu electif est exclusivement mineral. Le soufrc elementaire (S),
comme fleur de soufre ou thiosulfate de natrium, est oxyde par les bacteries
sulf-oxydantes, qui obtiennent, de cette maniere, des substances reductrices,
de I' energie.

Milieux:
- milieux selectifs, avec dc differentes valeurs de pH (Postgate, 1966)
Ens em enccment:
- avec les dilutions 10-1 a 10-', I ml par tube et 3 tubes par dilution.

Resultats:
Les ba~tcries sulf-oxydantes sont plus abondantes dans les echantillons d'cau
(I, I x 10' germes par I ml) que dans Ie sol et Ie sediment (2,2 x 103 gennes par
I gramme). La valeur maximale est pour Ie «voilc» microbie (1,1 x 10' gemles/II1I).
On a identific Ics especes Thiobacillus thiooxydans, Th. thioparus et Tir.
denitrificans, presque cgalement representees dans Ics deux types d'cchantillons
(Tableau 3):

Populations
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Tableau 3
La repartition des espccc.." de genre Thiobacillu.s trouvees dans les cchantillons
d'cau et de sol dans Ia grotte «rc~temde Ia Movilc».
Echantillon
p
a
1- a
2 a

11l. thioo.~ldans
+

11J. thiooarus

Th. denit{ficans

-

+
+
+
+
+
+
+

-

+

3-.
4-a
8 a
I' s
5 s
s
7 s
9. s

+
+
+
+

".

+
+
+
+
+
+

+

Les observations microscopiques en contraste de phase, sur Ie «voile»
microbien ont montre la presence du genre Beggiatoa, bacterics sulf-oxydantes
filamenteuses, avec illl mouvement caracteristique (gliding-bacteria), avcc des
granulations de soufre incluses dans chaque filament.
b. LES BACTERIES

RESPONSABLES

DE LA SULFATO-REDUCTION

Principe: Le sulfate (S01-) esi pris par les bacteries sulfato-reductrices, en
anaerobiose, comme des accepteurs finaux d'electrones, avec la reduction au
hydrogime sulfure.
Milieux: milieu pour la sulfato-reduction, d'apres Postgate, 1966.
Ensemcllccment:
3 tubes par dilution.

avec les dilutions 10-1a 10-',2 ml par tube (anaerobiose),

Ri.mltats
La presence des bacteries sulfato-reductriees en grand nombre, completee
avcc celle des bacteries sulf-oxydantcs, dans l'ensemble physico-chimique, justifie
l'cxistence d'un cycle du soufre dans l'ecosysteme de la grotte.
Le groupe des germes, dans Ie sol, ont une valeur maximale de 240 000
germes/g. face alia
000 germes/ml, pour l'eau (Tableau 4).
Tableau 4
La repartition des bact6rics rcsponsab1es de la sulfato~rCduction dans la grottc
«Pc~tera de la Movi1e».
Echantillon
1',
1

2
3
4
8

eau

Gcrmes/ml
1,1 x to
1 x 10'
1,7 x 10
1,7 x 10'
1,4 x 10'
1,4 x to

Echantillun
1',

5
6
7

9

sol

Germcs/g
2,8 x Ilf
1,4 x 10
2,3 x 10
2 x 10'
2,4 X 10l
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PARTICIPANT

6

AU CYCLE D'AZOTE

La presence d'azote oxyde, comme NO, et NO,- au reduit (NH;), (exemple
dans Ie Tableau I), dans la grotte, ant detennine quelques experiments pour chercher
les bacteries qui participent au cycle de ['azote.
On a evalue les germes qui oxydent les combinaisons de I'azotc (la
nitrification), qui les reduisent (la denitrification) et aussi les germes ammonifiants.
On peut representer ces etapes:
NfJ

N,
atrnospherique

Ammonification

Nitrification II

NO,
Lc cycle d'azote dans la nature (d'aprcs G. Zamea, 1984).

Pretevellle1lt: les echantillons ont etc preleves de quelque points d'interet
majeur.
Prillcipe:
-pour la nitrification I et II, I'ammonium est oxyde au nitrite, puis au nitrate.
- pour la denitrification, Ie nitrate est rMuit a I'azote.
Milieux: - des milieux mineraux seleetifs, pour la nitrification, denitrification
et ammonification, selon Pochon (1962).

a

EIlSellleJlCemellt:avec ies dilutions 10-1 10-", I ml par tube et 3 m! par dilution.
Resu/tat"
Tous les quatre processus (nitrifieation I etlI, denitrification el ammonification) sont tres bien mis en evidence sur les milieux de culture utilises. On pet:t
dire que dans la grotte «Pqtera de la Movile>l, il existe une forte participation des
bacteries dans Ie cycle de l'azote.
Les valeurs numeriques les plus grandes ant ete trouvees dans I'eau du lac
souterrain (ex. 2,4 x 10' germes par Iml, pour I'ammonification); Ie plus pauvre
est l'echantillon de sediment parietal de la gallerie d'acccs (1,1 x 10' gennes par
gramme dc sol, pour la denitrification). Pour des details, voir Tableau 5:
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Tableau 5
L'activite bactcrienne dans Ie cycle biogcDchimiquc
{(Pe~terd de la Movilt~».
Nitrifiants

Ech antillon

I

IV -a

1,4 x Ill'

I,7 x 10'

II - s

2,0 x 10'

1,1 x 10'

A mmonifiants

Denitrifiants
2 x lOs

II

Nitrifiants

de l'azotc, dans la grotte

1,7

X

2,4 x 10'
1,3 x 10'

10'
4

106

s

1,4 x 10'

7,8 x lOs

1,1

X

10

1,1

111-,

1,1 x 1(f

1,1 x 10'

1,4

X

10'

2,0 x 10

r-

6. LES BACTERIES

IMPLIQUEES

DANS LE CYCLE

X

DU FER

Le caractere exclusif mineral de l'ecosysteme de la grotte «Pe~tera de la
Movile», la presence du fer total dans l'eau du lac souterrain, ont determine des
investigations sur les Ferrobacteries.
On a evalue la presence des Ferrobacteries reductrices (Fe'+ --7 Fe'+), nonspecialisees:
Principe: la reduction du Fe'+ it Fe'+, qui fOffile un preeipite.
Milieux: Ie milieu Winogradski pour les Ferrobacteries.
Ensemencement:
3 tubes par dilution.

avec les dilutions 10-1 it 10-', anaerobiose, 2 ml par tube,

Resultllts: Ie Tableau 6:
Tableau 6
La presence des Ferrobacterics

Echantillon call
P,
1
2
3
4
8

Ferrobacterics
.ennes/1 rn1
1,1 x 10'
1,7 X 10'
2 X 10)
1,4 x 10'
1,7 x 10'
1,7 x 10

dans la grotte «Pe~tera de la Movi1e}>.

Echantillon sol
P,
5

6

Ferrobacteries
.ennes/l •
4 X 107
2,7 X 104
3,1 x 10'

7

2,4

9

2,4 x 10'

X

104

Le plus grand nombre est de 40 millions Ferrobacteries par gramme de sol.
L'eau du lac, surface, a I'activite la plus basse.
Les valeurs sont approximatives, car les bacteries du cycle du soufre
intcrvicnnent indircctemcnt dans Ic cycle du fer (Gounot, 1967). On pcut avoir,
aussi, quelques influences par la reduction chimique spontance du fer, dans Ie
milieu aerobe et alealine de la grotte, finalisce avcc un depot rouillcux.
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7, CONCLUSIONS

Des investigations sur les echantillons d'eau et de sol, provenant de la grotte
«Pe~tera de la Movile», mettent en evidence les observations suivantes:
1) Les echantillons d'eau et de sol sont contaminees avec des bact6ies
chimioautotrophes et Mterotrophes
2) En general, l'eau du lac contient plus de germes Mterotrophes que les
echantillons de sol
3) Les rcsultats, ne contenant pas toutes les etapes, montrent clairement les
reactions qui forment les cycles de I'azote, du soufre et du fer, realisees par les
bacteries chimioautotrophes,
Pour Ie cycle de I'azote, la nitrification (avec les etapes I et II), la denitrification
et l'ammonification, sont bien representees sur les milieux de culture utilisees, La
plupart de la faune de la grotte est concentree dans la Salle du Lac, apportant de la
sorte des tis sus animaux morts, qui sont ensuite mineralises par les microorganismes, L'une des reactions de la mineralisation est celie de I'ammonification,
sui vie par la nitrification,
Le cycle du soufre est tres bien documente, par la presence des germes
impliques dans les reactions de sulf-oxydation et de n\duction, La conversion du
soufre, comme nutrient d'une vrai importance dans la nature, est realisee par les
bacteries, en majorite, Pour Ie lac souterrain, I'oxydation de I'hydrogene sulfure et
des sulfures, au sulfate, est importante pour regenerer Ie pouvoir oxydant; Ie sulfate
est important pour la mineralisation aerobe,
L' etude presentee, par les observations faites, cst seulement une premiere
etape dans I'identification des populations microbiennes de cette grotte,
Pour I'identification
des bacteries Mterotrophes on a besoin de tests
physiologiques et biochimiques, qu'on fera dans les experimentations u1terieures,
Assemblant toutes les donnees obtenues, on aura, finalement, une image
complete sur les groupes de microorganismes et leur fonction dans l'ecosysteme
souterrain de la grotte «Pe~tera de la Movile»,
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STABLE ISOTOPE STUDIES IN MOVILE CAVE
~ERBAN M. SARBU', CATAuN GHEORGHE", VALENTINA POPESCU-JARNEA"
LUMINITA VLAsCEANU', RADU POPA'" and CRISTIAN LASCU'"

The natural ratio between the stable isotopes of carbon (13C and 12C) and

nitrogen eSN and uN) wa.~determined in biological samples from Movile Cave (ncar
Mangalia, Romania), from Limanu Cave (a dry, nonsulfide cave located nearby),
and from the surface. The conclusions of this study support the hypothe.'"isthat the
food web in Movile Cave is chemo.autotrophically-based.

IJ\TRODIJCTlON

An unusual subterranean ecosystem was discovered in 1986 in southern
Dobrogea, Romania (La s c u and S iir b u, 1987; S ii rb u, 1990; 1991). A shaft
dug on the rim of the Movile sinkhole ncar Mangalia intercepted a naturdl cave
passage at the depth of 20 m under the surface (L a s c u, 1989). Movile Cave
consists of an upper dry level and a lower level partially flooded by thermal waters
(21 'c). Specific for this cave is the redox interface between the atmosphere and
the thcrmal waters containing reduced compounds such as HS-, CH" NH~ (S ii r b u,
1991). A rich micro biota has been found in the airbells in the lower level of the
cave (S ii r b u et aI., 1991). Abundant and diverse invertebmte communities inhabit Movile Cave (S ii r b u and Pop a, 1992; Las c u et aI., 1993). The subterranean ecosystem appears to lack any input of allochthonous photoautotrophically-based food (S ii r b u and K a n e, 1995).
Stable isotope ratios have proved to be a useful tool in ecological research
(P etc r son and Fry, 1987). Using the natural abundance of carbon and nitrogen stable isotopes, one can get insight on the food web structure and on the source
of food for a particular biological community.
Preliminary work (S ii r b u et aI., 1994) has shown that samples collected in
Movile Cave arc considerably lighter with respect to carbon as compared to surface samples. Previous work has suggested that the food base for both the terrestrial and aquatic communities inhabiting Movile Cave is different from the photoautotrophic carbon fixation in surface green plants (S ii r b u et aI., 1991; S ii r b u
and Pop a, 1992; Las e u et aI., 1993; S ii r b u et aI., 1994) and rather consists of
chemoautotrophic carbon fixation in sulfide oxidizing bacteria that take advantage
of the redox interface present at the surface of the bodies of water within the cave.
Our working hypothesis is that, while the biological communities of non sulfi de
caves rely on food ofa photosynthetic origin, the base of the food webs in Movile
Cave is represented by autochthonous food produced in situ by chemoautotrophic
Trov. Insl. Spool. <<Emile Racovitza», t. XXXIV, p. 99-102,
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microorganisms, and that there is no significant input of allochthonous photosynthetic food from the surface. Chemoautotrophic microorganisms inhabiting the
lower level ofMovile Cave usc the carbon dioxide present in large amounts in the
cave atmosphere (up to 3.5%) to produce organic matter in situ within the subterranean ecosystem.

METHODS

Organic samples (cave fauna, microbial mats, sediments) were collected in
Movile Cave, in Limanu Cave, and at the surface. They were dried for several days
at 60°C and ground by using an agate mortar and pestle. The ground samples were
sent to the Center for Water Resources of the University of Alaska Fairbanks for
carbon stable isotope ratio determinations using standard mass spectrometry
methods.
Inorganic samples (limestone, methane in gas bubbles ascending from deep
wells) were also collected and analyzed by the Geochron Laboratories Inc. in
Cambridge, Massachusetts.
The results were expressed as Ii13C=(R"m1i'-R",ndud)/R"mdud)x I000, where
R = 13CfI'C. The standard represented belemmte from the Pee Dee formation in
South Carolina.
Measurement precision was 0.1 °100 or better for both laboratories.

RESULTS
The li13C values for the organic samples collected in Movile Cave range
between -47.5 and -37.5°/00 (Fig. I). Surface organic samples exhibit li13Cvalues
ranging between -30 and -23°/00 (Fig. I). The li13Cvalues of organic samples collected in Limanu Cave range between -21 and -23°/00, The li13Cvalues for methane
asccnding from deep wells range between -59.5 and -64°/00, and the li13Cvalues for
limestonc-bedrock samples collected in Movile Cave and at the surface in Mangalia
region range between a and -5°/00,
Sample

-60 -50 -40 -30 -20 -10

0

Surface organic samples
Organic samples from Limanu Cave
Organil: samples from Movile Cave
Methane from sulfide waters
Limestone in Mangalia region
Fig. 1. - Carbon stable isotope composition of organic and inorganic samples
collected and analyzed.
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DISCUSSION

Surface inorganic and organic samples exhibit isotopic values similar to
equivalent samples from other regions of the world. Organic samples collected in
Limanu Cave are isotopically heavier with respect to carbon as compared to surface samples (Fig. I). This is consistent with the hypothesis that carbon source for
the terrestrial community inhabiting Limanu Cave is represented by photoautotrophic carbon fixation in surface green plants. Samples collected in Movile Cave
are much lighter with respect to carbon as compared to the surface samples. This is
consistent with the hypothesis that the aquatic and terrestrial communities inhabiting
Movile Cave are independent of the surface photoautotrophic carbon fixation, but
rather depend on an alternative source of carbon and energy. Chemoautotrophic
microorganisms in Movile Cave use the isotopically light carbon dioxide present
in the cave as a source of inorganic carbon to produce isotopically light organic
carbon. The fractionation of approximately -23°/00 observed in Movile Cave is in
accordance with the values previously reported for chemoautotrophs (R au, 1985).
Research is currently using both carbon and nitrogen stable isotope ratios for
a better understanding of the sources of carbon and nitrogen for the subterranean
ecosystem and for the deciphering of the trophic web structure in the chemoautotrophically-based ecosystem. Correspondence of the nitrogen and carbon isotopic
data will provide soundness to the food web analysis.
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REVISION SYSTEMATIQUE DES BATHYSCIINAE
SOUTERRAINS DES MONTS APUSENI
I. V ARlABILlTE INDIVIDUELLE ET VALEUR T AXONOMIQUE DES
CARACTERES MORPHOLOGIQUES DANS LA SERlE PHYLETIQUE DE
DR/MEOTUS (COLEOPTERA, BATHYSCIINAE)

GH RACOVITA

Surtout au niveau infraspeciflquc, les diagnoses des Bathysciinac utilisent cn
grande mesurc des caractcrcs morphologiqucs
a variation continue. Aussi, la
differenciation des taxons impliquc Ie plus sauvent des fonnules comparatives, done
relatives. Afin de diminucr eet inconvenient, une etude biometrique a etc cntrcprisc
sur des echantillons de 100 individus, males et femclles, provenant de grottes situees
principalemcnt dans I'airc de repartition de Pholeuon (5. str.) proserpinae. L'analysc
de la distribution des frequcnccs des caractcres dirncnsionncls ct morphomctriqucs
usuels, de memc que I'application des methodes de la taxonomic numeriquc, montrent
finalement qu'il est possible d'etablir des critcres statistiqucs pour la differenciation
des populations,

des sous-espcces

et des cspeces.

INTRODUCTION

De meme que dans l'ensemble de la sous-famille de Bathysciinae, les especes
et surtout les sous-especes appartenant il la serie phyletique de Drimeo/lls - qui
peuple en exc1usivite Ie domaine souterrain des Monts Apuseni, en Transylvanie
(Roumanie) - ont ete decrites jusqu'il present en employant des caracteres concemant
essentiellement, voire uniquement, la morphologie externe (I e n i ~ tea, 1955,
J e ann e I , 1923, 1924, 1930). En outre, ces caracteres sont tres souvent des variables aleatoircs continues, de sorte que Ics diagnoses comprennent forcement des
syntagmes comparatifs, auxquels les adverbes «plus» ou «moins» impriment un
sens relatif impossible il eviter. La consequence en est que, lorsqu'on doit etablir Ie
statut taxonomique d'une population cantonnee dans un habitat nouvellement
decouvert, on ne peut en aboutir de fa<;on satisfaisante quc si on dispose d'un
indispensable materiel de comparaison. Cette necessite n'est cependant guere
exceptionnelle,
car e1le apparait couramment dans maints autres groupes
systemetiques. Mais au moment OU des sous-especes sont decriles il partir d'un
nombre tres faible d'individus, un inconvenient vraiment important survienI. En
effet -- tel que nous allons Ie voir de plus pres en peu de temps -, la variabilite
individuelle des caracteres quantitatifs cst tcllement grande, que la differenciation
des Iaxons intfaspecifiques ne peut etre, dans pareilles situations, que sujette il
caution. Pom surmonler la difficulte, la seule solution est d'augmenter aussi
Trav. Inst. Speo!. «Emile Racovitz3),

t. XXXIV,

p. 103-129, Bucarcst, 1995

104

Gh. Racovita

2

beaucoup que possible I' effectif de tels echantillons et de faire appel a des
methodes statistiques appropriees, pour que la decision finale soit fondee sur
des elements plus objectifs que ceux qui peuvent resulter de I'examen de
quelques individus.
Nous allons donc essayer en ce qui suit de preciser en que lie me sure la
statistique peut nous fournir des reperes qu'il convient d'accepter pour di,lingucr
I'amplitude de la variabilite individuelle de ce que represente des differences reeles,
entre populations appartenant a la meme sous-espece d'une part, et entre sousespeces d' autre part.

MATERIEL

D'ETUDE

D<;sobservations preliminaires ont montre que certaines grottes situees dans
Ie bassin superieur de I' Arie~ul Mare (Monts du Bihor) abritent des populations
particulierement riches de Bathysciinae. C'est donc de cette zone geographique
que nous avons essaye d'obtenir des echantillons suffisamment grands pour qu'ils
constituent un materiel approprie pour un traitement statistique. Elle correspond
en grand al'aire de distribution de Pholeuon (s. str.) proserpinae KNIRSCH, espece
divisee dans I'actuel systeme de classification des Bathysciinae en quatre sousespeces: proserpinae, s. str., decrite de la grotte nomee Corobana Mandrutului,
interlnillens KN., cantonnee dans deux petites grottes avoisinantes du versant gauche
de I'Arie~ul Mare (Coderinca lui Putui etHuda Laptelui de Piatra), glaciale JEANN.,
peuplant plusieurs cavites comprises dans Ie complexe karstique de Scari~oara et
dont la terra typica est la glaciere naturelle dite Ghelarul de la Scari~oara, et
brachynotos JEANN" connue jusqu' a present uniquement par deux males trouves
dans la Corobana de la Cotetul Dobre~tilor (Biospeologica n" 1086) (J e a nn e I ,
1923,Decu,
1964).
Cependant, malgre l'emploi de pieges appatees, les resultats ont ete bien
inferieurs a ce qu'on pouvait s'y attendre. Remarquons surtout Ie fait que, si
J e ann e I et R a c 0 v i t z a (1929) notaient lors de leurs visites entreprises en
1921-1927 que <<1esPholeuon sont tres abondants dans les regions profondes»
de la grotte de Corobana Mandrulului, nous n'avons reussi pour Ie moment de
collecter de cette cavite aucun individu. Mais on ne peut pas encore savoir si
cette surprenante absence des Coleopteres est due a des circonslances ayant a
l' origine des fluctuations saisonnieres normales de la densite de la population
spcleicole ou a une diminution severe et de longue ecbeance de cette population, voire a sa disparition.
En considerant qu'un echantillon de 100 individus presente un degre de
con fiance tout a fait acceptable, nous avons pu disposer finalement de leis
cchantillons pour chaque sexe de quatre grottes circonscrites dans I'aire de distribution de Pholeuon proselpinae: Ghelarul de la Scari~oara (Sc), Pojarul Politei
(Po) (leg. C. Ciubotarescu), Hoanca Apei (HA) (leg. C. Ciubotarescu) et GhC\arul
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de la Vartop (Vp.) (leg. B. Bochi~). Les deux premieres se trouvent dans une
situation particulierement favorable au point de vue de la differenciation des populations dans Ie sens envisage par Del a y (1978). En effet, quoique actuellement
separees par colmatage d'une galerie, ces grottes sont etroitement liees sous rapport genetique, car il n 'y a pas de doute qu' elles ont forme longtemps durant leur
evolution une cavite unique (R u suet a!., 1970).
Afin d'estimer, en tant qu'element de comparaison, les differences existant
aux niveaux taxonomiques superieurs (d'espece et de sous-genre), nous en avons
ajoutc des echantillons qui proviennent de deux autres grotles se trouvant hors
de cetle aire: la grotle de Piatra Ponorului (PP)' (leg. L.Potra et M. Gligan),
situee toujours dans les Monts du Bihor, mais dans Ie bassin superieur du
Some~ul Cald et peuplee par Pholeuon (s. str.) angusticolle HAMPE, et la
grotle de Ciur-Ponor (CP) des Monts Piidurea Craiului, unite orographique
dans laquelle les Bathysciinae sont representes par Ie sous-genre endemique
Parapholeuon GANGLBAUER.

DONNEES

BIOMETRIQUES

La premiere etape de notre analyse a consiste dans une etude biometrique des
echantillons, ayant pour but de foumir les donnees primaires que demande un
traitement statistique et de quantifier en meme temps I'amplitude de la variation
que presentent les caracteres quantitatifs. En tenant compte des elements indus
dans les diagnoses des sous-especes de Pholeuon (s. str.) proserpinae, cette etude
a porte sur 9 dimensions susceptibles de definir les particularites morphologiques,
a savoir: la longueur du corps (Lc), la longueur du pronotum (Lp), la largeur du
bord anterieur du pronotum (lap), la largeur maximum du pronotum (IMp), la
largeur minimum du pronotum (Imp), la largeur de la base du pronotum (lbp), la
longueur des elytres (Le), la largeur maximum des elytres (Ie) et la longueur de
l'antenne (La). A partir de ces caracteres dimensionnels, on "a dabli ensuite 7
caracteres morphomhriques (rapports numeriques entre les premiers): LpllMp,
lap/IMp, ImpllMp, Ibp/lrnp, lap/lbp, Le/le et LalLc.
Les resultats des mesures montrent en premier lieu que la variabilite
individuelle est reellement tres importante pour absolument tous les caracteres
consideres et que ce fait se veri fie sans exception pour n'importe que 1echantillon,
qu'il s'agit de males ou de femelles. Des differences notables apparaissent meme a
l'egard de caracteres qualitatifs definissant les especes, comme c'est Ie cas, par
exempt", de la ponctuation grosse, ecartee et irreguliere de la partie apicale des
clytrcs qui distingue Pholeuoll (5. str.) proserpinae des autres especes du sousgenre. En outre, on a constate chez nombre d'individus des asymetries concernant
la sinuositc des cotes du pronotum et la longueur des elytres, de sorte que, pour ce
I Dans Ja littcrature spcologique,
cette cavitc est courammcnt nommee la grottc de Piatra
Aitarului, mais un tel toponymc ll'cxistc point dans la region; il convient done de Ie rejeter, pour
eviter toute confusion.
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demier parametre, de meme que pour la longueur de l'antenne, les mesures ont ete
faites constamment sur la moitie droite du corps.
Une si forte variabilite ainsi etablie confirme la remarque que nous avons
faite ci-dessus au sujet de l'incertitude qui apparait quand un taxon n'est decrit quc
sur quelques exemplaires. La comparaison de la figure I - qui illustre cettc variabi lite

A

c

B

o

Imm

r/'-----"''\

A'

0'

B'

Fig. I. - Variabilite du contour du pronotum dans l'echantillon de males de
Politei: cotes divergents (A) et paralleles (A') dans Ie tiers basal; sinuosite des
et faible (B'); pronotum carre (e) et allonge (C'); sinuosite des cotes regulierc
chez la variete hehes (rebord marginal efface, cotes peu arrondis dans la

la grottc de Pojarul
cotes accentuec (B)
(D) ct brusque (D')
moitie anterieure).

pour Ie contour du pronolum chez les miiles de la population de la grotte de Pojarul
Polilei - avec la figure 2 - qui represente les differences entre les sous-especes de
Pholeuon proserpinae pour Ie meme element morphologique conformement aux
diagnoses actuellement admises - est de nature convaincre que, dans pareilles
situations, des erreures involontaires peuvent aisemcnt etre comises. C'est sans
doute un des motifs - mais pas Ie seul- pour lesquels, lorsqu'il a aborde I'elude
des Bathysciinae cavemicoles des Monts Apuseni, J e ann e I s'est trouve en face
d'une foule d'especes trop hiitivement decrites, ce qui ['amena reprocher ses
predecesseurs d'avior eu d'avantage ,de souci de s'assurer la priorite des noms
nouveaux que celui de faire ,,",uvrescientifique» (1923, p. 441).
En second lieu, les memes donnees biometriques nous ont permis de chercher
les correlations qui pourraient exister entre les divers caracteres. Lcs calculs effeclues
pour trois paires de caracteres dimensionnels (Lp-Le, IMp-Ie et La-Lc) revelent
dans to us les cas des correlation lineaires positives et hautement significatives,
pour lesquelles Ie coefficient r prend des valeurs comprises entre 0,38 et 0,79 (Tab. I).
En revanche, avec si peu d'exceptions qu'elles peuvent etre negligees, les caractercs
morphometriques consideres s'averent varier de fa,on independante dans n'importe
quelle des combinaisons testees (Lp/iMp - Lelle, La/Lc - Lp/lMp et La/Lc - Lei

a

a

a
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r
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Fig. 2. - Contour du pronotum chez les sous-especes de Pholeuon proserpinae: 1 - glaciate, male;
2 - brachynotos, male; 3 - glaciate, femelle; 4 - proserpinae, mii1e; 5 - intermittes, male; 6 - proserpinae, femelle (d'apres Jeannel,
1923),

Tableau I
Valeurs du coefficient de correlation lineaire (r) (M=moyennes arithmctiques des
parametres biometriques)
(valeur critique du para metre t pour un seuil de signification
0,1% ~ 3,29)
Caracteres

Po

HA

LalLeLelle

r

t

r

t

r

t

r

t

r

t

y

0,60
0,66
0,73
0,76

0,51
0,69
0,53
0,72

5,82
9,36
6,22
10,22

0,68
0,62
0,65
0,72

0,22
0,09
0,03
0,07

9,79
12,80

0,70
0,74

9,78
10,89

0,63
0,69

1,97
3,35

0,03
0,1 I

0,29
1,13

0,16 1,62
0,3 I 3,25
0,02 0,19
0,02 0,15
0,09 0,89
0,01 0,09

o,n

?

0,98

0,66
0,60
0,66
0,66
0,80
0,86

0,65
0,60
0,74
0,38
0,99
0,99

0,06
0,52
3,07
0,12

d'

8,21
7,43
8,57
7,56
9,38
8,44

8,75
7,41

y

0,70
0,79
0,64
0,60
0,65
0,61

0,04
0,31
0,02
0,22
0,20
0,32
0,01
0,05
0,30
0,01
0,41
0,50

0,43
3,19
0,20
2,19

d'

9,25
7,83
8,48
10,27
8,23
9,46

2,25
0,92

"y

7,39
8,81
10,57
11,63

0,00
0,01
0,03
0,02
0,53
0,61

0,01
0,57
0,30
0,19
1,09
1,33

0,09
0,06
0,03
0,1 I
0,1 I
0,04

,f

?

Vp

"y

rr

d'

M

morphometriques
La/LeLp/lMp

Lp/lMpLe/le

La-Lc

IMp-Ie

Lp-Le

Se

Caracteres

dimcnsionnels

de

8,74
8,67
2,29
2,87

8,56
7,49
10,86
4,07
12,87
10,94

0,78
1,00

0,29
0,70

r

t

0,93
0,62

o,n
1,13
0,20
0,07
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Ie). En outre, la meme difference apparait si on se rapporte a I'ensemble des populations, c'est-a-dire si on prend en ca!eulles moyennes arithmetiques des divers
parametres biometriques. II s'ensuit, d'une part, que la morphologie de PholellOIl
proserpillae (et, vraisemblablement, de Ph. allgllsticolle aussi) est depourvuc de
tout element d'allometrie, et d'autre part, qu'un certain degre de redondance est
introduit lorsqu'on
utilise dans la taxonomie numerique des carocteres
dimensionnels. Mais ce dernier aspect reste hors des problemes que nous avons
maintenant en vue et, pour Ie moment, nous n'en avons pas tenu compte.
Un troisieme et dernier aspect qu'il est possible d'aborder en partant des
va leurs biometriques cone erne la distribution de frequences. Les ca!euls montrent
que toutes les distributions empiriques s'adaptent a des courbes normales, ce qui
n'est qu'un fait elementaire et logique puisqu'il ne s'agit que de variables aleatoires
continues. Mais I'examen detaille de ces courbes nous conduit a pluisieurs
constatations qu'il convient de mentionner.
Signalons d'abord que les polygones des effectifs modeles par les courbes
normales sont parfois legerement asymetriques (Fig. 3), en illustrant ainsi une
certaine ten dance d'augmentation ou, au eontraire, de diminution des parametres
biometriques en question par rapport a la moyenne de I'eehantillon. Bien plus
frequentes pour les caracteres morphomCtriques, de telles asymetries pourraient
traduire une variation morphologique orientee. C'est surtout Ie cas pour Ie rapport
Le/le, dans lequell'histogramme obtenu pour les populations de la grotte de Hoanca
Apei et de Piatra Ponorului se prolonge vers les valeurs superieures chez les deux
sexes, en suggerant donc une tendance de retrecissement des elytres. Mais les
donnees sont encore tres insuffisante pour qu'une conclusion ferme puisse en etre
detachee.
25

n

@

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0
1,57

1,65

1,73

n

@

mm
2,7

2,9

a

3,1

3,3

Fig. 3. - Polygoncs des frequenccs asymctriqucs par rapport la courbe nannale: A - prolongement
vcrs les val curs supcrieurcs (rapport Lcllc dans I'echantillon de males de la grottc de Hoanca
Apci); 8 - prolongement vers les valcurs infcricures (longueur de I'antcnnc dans I'cchantillon de
males de la grotte de Pojarul Politci).
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Lc
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u=15,45

15

Lp/lMp
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~

cf

u=7,08

25
20

10

15
10

5

5
0

0
4,4
n

4,8

4,6

5,2 mm

5,0

0,93
n

Ie
u=18,79

20

cf

~

15

0,97

1,05

1,01

1,09

1,13

Le/le
u=4,46

15
10

10

5

5
0

0
1,8
n

20

1,9

2,0

2,1

2,2

1,59 1,63 1,67 1,71 1,75 1,79 1,83

2,3 mm
n

La

25

rI

u=I7,96

La/Lc

u= 39,75

rI

~
20

15

15
10
10
5
0

5

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0 mm

0
0,65

0,69

0,73

0,77

0,81

0,85

Fig. 4. - Diffcrcnciation selon Ie scxc des courbes normalcs de la distribution de frequences pour
des caracteres dirnensionncls (it gauche) ct morphometriques (il droitc) dans la population de la
grottc Ghctarul de la Scari~oara.
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Notons ensuite que la biometrie rcvCle un dimorphisme sexuel bien marque,
exprimc de fa\'on plus nelle par les caracteres dimensionnels que par ccux
morphometriques (Tab. 2 et 3, Fig. 4). En effet, la valeur moyenne de I'ecart reduit
u (qui quanti fie Ie degre de signification statistique des differences entre les
moyennes arithmctiques des echantillons repondant ilia loi nonnale de distIibution des frcquences) est - en considerant uniquement les populations de Phoiellon
(s. str.) - de 14,91 pour Ics premiers, contrc 9,93 pour les seconds. Cepcndant, une
remarquable exception en constitue la longueur relative de l'antenne (Ie rapport
LalLc), qui -Ies tarses anterieurs tctrameres des femelles mis a part - s'avere Ie
caraetere morphologique de loin Ie plus representatif pour Ie dimorphisme sexuel
(Tab. 4). En l'eliminant, la moyenne du parametre u calculee pour les caractercs
morphometriques s'abaisse i14,60 ce qui amplifie considerablement celie nouvelle
dissemblance d'entre les deux categories de caracteres.
Tableau 2
Parametres statistiques des caracteres quantitatifs pour les echantillons de males (m
arithmetique; cr = Ccart moyen carre; s

=

6ca.rt standard de la population; CV

= coetlicit.:llt

=

moyenne

de variation).

A. Caracteres dimensionnels

Sc

m
cr
s

Po

CV
m
cr
s

HA

CV
m
cr
s

Vp

CV
m
cr
s

CV
PP

In

cr
s

CP

CV
m
cr
s

CV

lap

Lc

Lp

4,736
0,1286
0,0129
2,72
4,791
0,1258
0,0126
2,62

1,156
0,0380
0,0038
3,29
1,180
0,0375
0,0038
3,18
1,143
0,0367
0,0037
3,21
1,139
0,0349
0,0035
3,06

0,767
0,0249
0,0025
3,25
0,773
0,0245
0,0025
3,16
0,771
0,0264
0,0027
3,42
0,776
0,0236
0,0024
3,04

1,065
0,0294
0,0030
2,76
3,689 0,841
0,11000,0293
0,0111 0,0029
2,9X
3,49

0,734
0,0218
0,0022
2,96
0,622
0,0224
0,0023
),61

4,625
0,1286
0,0129
2,78
4,591
0,1042
0,QI05
2,27
4,304
0,0952
0,0096
2,21

IMp

Imp

Ibp

1,llO
0,0447
0,0045
3,96
1,175
0,0359
0,0036
3,05
1,196
0,0418
0,0042
3,49
1,161
0,0370
0,0037
3,19
1,101
0,0350
0,0035
3,18
0,935
0,0329
0,0033
3,52

0,953
0,0398
0,0040
4,18

1,014
0,0402
0,0040
3,96
1,059
0,0418
0,0042
3,95

1,012
0,0364
0,0037
3,59
1,073
0,0397
0,0040
3,70
1,018
0,0414
0,0042
4,07
0,955
0,0335
0,0034
3,51
0,759
0,0294
0,0030
3,88

1,095
0,0458
0,0046
4,18
1,067
0,0424
0,0043
3,97
0,961
0,0339
0,0034
3,53
0,801
0,0315
0,0032
3,93

Le

Ie

La

1,924
0,0676
0,0068
3,51
1,960
0,0644
0,0065
3,28
1,934
0,0654
0,0066
3,38
1,947
0,0589
0,0059
3,03

3,778
0,1157
0,0116
3,06
3,860
0,1235
0,0124
3,20
3,641
0,1210
0,0122
3,32
3,459
0,1180
0,0119
3,41

1,716
0,0421
0,0042
2,45
1,469
2,598
0,0863 0,0532
O,OOX7 0,0053
3,32
3,62

3,027
0,0971
0,0098
3,21
3,145
0,0975
0,0098
3,10

3,280
0,1022
0,0103
3,12
3,312
0,0952
0,0096
2,87
3,182
0,1004
0,0101
3,16
3,152
0,0802
0,0081
2,54
2,939
0,0733
0,0074
2,49
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Tahleau 2 (suite)
B. Caracteres morpbomCtriques

Sc

m
0

s
CV
m

Po

0

s
CV

HA

m
0

s
CV
Vp

m
0

s
CV

PP

m
0

s
CV
m

CP

0

s

CV

lapflbp

Lelle

LalLc

1mpflMp

Ibpllmp

0,678
0,0207
0,0021
3,05
0,658
0,0161
0,0016
2,44

0,843
0,0206
0,0021
2,44

1,064
0,0282
0,0028
2,65
1,046
0,0294
0,0030
2,81

0,758
0,0224
0,0023
2,96
0,731
0,0250
0,0025
3,42

1,705
0,0470
0,0047
2,76
1,690
0,0410
0,0041
2,42

0,798
0,0187
0,0019
2,34

0,956
0,0228
0,0023
2,38
0,982
0,0255
0,0026
2,60

0,645
0,0173
0,0017
2,67

0,897
0,0150
0,0015
1,67
0,877
0,0191
0,0019
2,18

0,705
0,0247
0,0025
3,50
0,728
0,0240
0,0024
3,30

1,646
0,0413
0,0042
2,51
1,620
0,0353
0,0035
2,18

0,788
0,0208
0,0021
2,64

0,669
0,0164
0,0017
2,45

1,021
0,0261
0,0026
2,55
1,048
0,0238
0,0024
2,27

0,968
0,0243
0,0024
2,51
0,900
0,0236
0,0024
v2,62

0,668
0,0168
0,0017
2,52
0,665
0,0153
0,0015
2,31

0,867
0,0138
0,0014
1,59
0,812
0,0159
0,0016
1,95

1,007
0,0223
0,0022
2,22
1,053
0,0281
0,0028
2,67

0,765
0,0214
0,00~2
2,80
0,777
0,0187
0,0019
2,41

1,713
0,0322
0,0032
1,88
1,769
0,0403
0,0041
2,28

0,703
0,0153
0,0015
2,17
0,853
0,0186
0,0019
2,18

LpllMp
1,023
0,0273
0,0027
2,67
1,005
0,0248
0,0025
2,47

1apflMp

0,862
0,0192
0,0019
2,23

0,805
0,0201
0,0020
2,50

0,753
0,0195
0,0020
2,59

Remarquons, enfin, qu'une difference de meme notable entre dimensions et
forme apparait a l'egard de la maniere dont les ensembles d'individus de divers
rangs en sont separes. eet aspect est tres clairement mis en evidence par la position
relativc quc les courbes normales occupent dans Ie systeme de coordonnees. On les
voit nettcmcnt groupees pour les populations appartenant a la meme espece (Sc,
Po, HA) lorsqu'il s'agit de caracteres dimensionnels (Fig. 5) et reparties plus ou
moins irrcgulicrement dans Ie cas des caracteres morphometriques, mais une fois
encore
I'exception de la longueur relative de I'antenne (Fig. 6). Par ailleurs,
surtout pour les caracteres dimension nels, on observe aisement que la configuration des courbes est fort semblable pour tous les cchantillons de Ph. proserpinae,
co qui confere ,i la dispersion des valeurs a l'interieur d'un echantillon la signification d'un critcre taxonomique, et ceci d'autant plus qu'une telle similitude se
manifeste aussi bien ehez les miiles que chez les femelles.
La conclusion qui se detache de ces demicres remarques est que les differences
entre populations et sous-especes sont donnees en premier lieu par les caractcres
morphomCtriques, tandis que celles d'entre les taxons de rang superieur (espcces
et sous-genres) se traduisent surtout par des caracteres dimensionnels, auxquels

a
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Parametres

Tableau 3
statistiques des caractercs quantitatifs

pour Ies 6chantillons

de Il.':mellcs

A. Caracteres dimensionncls

m

Sc

0

s
CV
m

Po

0

HA

s
CV
m
0

Vp

s
CV
m
0

PP

s
CV
m
0

CP

s
CV
m
0

s
CV

Lc
5,022
0,1318
0,0132
2,62
5,063
0,1359
0,0137
2,68
4,929
0,1465
0,0147
2,97
4,875
0,1142
0,0115
2,34
4,517
0,0948
0,0095
2,10
3,972
0,1063
0,0107
2,68

Lp
1,193
0,0399
0,0040
3,34
1,208
0,0389
0,0039
3,22
1,190
0,0382
0,0038
3,21
1,178
0,0326
0,0033
2,77
1,090
0,0295
0,0030
2,71
0,864
0,0274
0,0028
3,17

lap
0,813
0,0245
0,0025
3,01
0,809
0,0283
0,0028
3,50
0,823
0,0317
0,0032
3,85
0,835
0,0255
0,0026
3,06
0,773
0,0229
0,0023
2,96
0,643
0,0228
0,0023
3,54

IMp
1,199
0,0438
0,0044
3,66
1,242
0,0479
0,0048
3,86
1,274
0,0428
0,0043
3,36
1,247
0,0369
0,0037
2,96
1,158
0,0356
0,0035
3,07
0,983
0,0322
0,0032
3,28

Imp
1,031
0,0466
0,0047
4,52
1,091
0,0409
0,0041
3,75
1,159
0,0419
0,0042
3,61
1,109
0,0357
0,0036
3,22
1,027
0,0334
0,0034
3,25
0,808
0,0287
0,0029
3,56

lbp
1,092
0,0478
0,0048
4,38
1,138
0,0448
0,0045
3,93
1,191
0,0525
0,0053
4,41
1,163
0,0415
0,0042
3,57
1,020
0,0346
0,0035
3,39
0,847
0,0317
0,0032
3,74

Le
3,529
0,1019
0,0102
2,89
3,558
0,1044
0,0105
2,93
3,440
0,1144
0,0115
3,32
3,398
0,0917
0,0092
2,70
3,128
0,0739
0,0074
2,36
2,858
0,0856
0,0086
3,00

Ie
2,105
0,0680
0,0068
3,21
2,142
0,0709
0,0071
3,31
2,132
0,0718
0,0072
3,37
2,151
0,0569
0,0057
2,64
1,857
0,0492
0,0049
2,65
1,590
0,0453
0,0046
2,85

La
3,498
0,1033
0,0104
2,95
3,566
0,1054
0,0106
2,96
3,382
0,1165
0,0117
3,44
3,171
0,0891
0,0090
2,81
2,742
0,0694
0,0070
2,53
2,986
0,0890
0,0089
2,98

B. Caracteres morphomctriques

Sc

m
0

s
CV
Po

m
0

HA

s
CV
m
0

Vp

s
CV
m
0

PP

s
CV
m
0

CP

s
CV
m
0

s
CV

p/lMp
0,995
0,0284
0,0029
2,85
0,974
0,0229
0,0023
2,36
0,934
0,0214
0,0021
2,29
0,945
0,0231
0,0023
2,44
0,940
0,0175
0,0016
1,86
0,880
0,0187
0,0019
2,12

lapllMp

Imp/IMp

lbp/1mp

0,680
0,0258
0,0026
3,79

0,860
0,0213
0,0021
2,48

1,060
0,0314
0,032
2,96

0,652
0,0189
0,0019
2,90
0,646
0,0172
0,0017
2,67
0,670
0,0185
0,0019
2,76
0,667
0,0154
0,0015
2,30
0,654
0,0151
0,0015
2,31

0,879
0,0161
0,0016
1,83
0,910
0,0139
0,0014
1,53
0,890
0,0164
0,0016
1,84
0,887
0,0145
0,0015
1,64
0,822
0,0156
0,0016
1,90

1,045
0,0291
0,0029
2,78
1,027
0,0253
0,0025
2,47
1,049
0,0254
0,0026
2,42
0,993
0,0205
0,0021
2,06
1,048
0,0181
0,0018
1,72

Le/1e

La/Lc

0,746
0,0237
0,0024
3,17

1,677
0,0412
0,0041
2,46

0,697
0,0171
0,0017
2,45

0,711
0,0235
0,0024
3,31
0,692
0,0202
0,0020
2,92
0,719
0,0216
0,0022
3,01
0,759
0,0200
0,0020
2,64
0,759
0,0184
0,0019
2,43

1,660
0,0367
0,0037
2,21
1,614
0,0363
0,0036
2,25
1,580
0,0340
0,0034
2,15
1,684
0,0284
0,0029
1.69
1,798
0,0387
0,0039
2,15

0,704
0,0150
0,0015
2,14
0,686
0,0176
0,0018
2,56
0,650
0,0150
0,0015
2,31
0,607
0,0108
0,0011
1,77
0,752
0,0205
0,0021
2,72
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Fig. 5. - Courbes nonnales de la distribution de frequcnces pour trois caracteres dimcnsionncls
des males (afin de ne pas surcharger la figure,l'cchantillon
de la grotte de Vartop n 'cst pas rcprcsente)
(explications dans Ie texte).
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Fig. 6. - Courbes nomlalcs de la distribution de frcqucnccs
morphomctriqucs des males.

pour trois caracteres

s'ajoutent, evidemment, ceux qu'on peut qualifier de discrets (comme, par exemple,
les particularites de la ponctuation, la longueur de la pubescence ou !'atrophie de la
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carene mesostemale), En d 'autres termes, il apparait que les sous-especcs appartenant
a des especes differentes peuvent se distinguer par les memes traits lies ala conformation du pronotum ou des elytres, Ceci nous conduit al'idee d'une convergence
morphologique au niveau infraspecifique, que l'etude biom6trique met en evidence
de maniere beaucoup plus synthetique que les formules inscrites dans les tableaux
de determination et qui se trouve en accord avec l'observation que les caracteres
morphometriques
sont plus constants que ceux dimensionnels (la variation
individuelle al'interieur des echantillons en est plus faible), En effet, a partir des
donnees comprises dans les tableaux 2 et 3, on calcule un coefficient de variation
moyen de 2,494 pour les males et de 2,363 pour les femelles dans Ie cas des camcteres
morphometriques, contre 3,276 pour les males et 3,246 pour les femelles dans celui
des caracteres dimensionnels, les differences elant statistiquement tres significatives
pour les deux sexes (le param6tre test egal a 8,64, respectivement a 7,47),
Tableau 4
Valeurs du parametre u dans la comparaison des sexes
A. Carcateres dimensionnels
Lp

lap

IMp

Imp

Ibp

Le

Ie

La

PP
CP

15,45
14,61
15,52
18,28
15,78
18,41

6,68
5,16
8,82
8,13
5,97
5,70

13,10
9,70
12,54
16,90
12,27
6,52

10,97
11,13
12,97
16,38
11,37
10,38

12,67
14,35
14,83
16,56
15,13
11,86

12,42
12,83
13,71
16,10
12,12
10,25

17,17
17,33
16,87
20,09
18,08
21,27

18,79
18,91
20,28
24,79
21,67
17,23

17,96
18,01
15,40
19,38
23,76
11,98

May.'

15,93

6,95

12,90

12,56

14,71

13,44

17,91

20,89

18,90

Eellan.
Sc

Po
HA
Vp

Lc

B. Caractercs morphometriques

PP
CP

Lp/lMp
7,08
9,14
7,01
10,70
9,31
6,61

May.'

8,65

SC

Po
HA
Vp

I

La/Lc

3,66
5,80
4,06
2,77
2,04
6,82

Le/Le
4,46
5,43
5,79
8,12
6,72
5,16

3,67

6,10

41,96

Imp/lMp

Ibp/lmp

lapllbp

0,60
2,41
0,41
0,40
0,44
5,09

5,70
6,76
6,31
5,14
9,94
4,47

0,94
0,24
1,64
0,29
4,60
1,49

0,85

6,77

1,54

lap/lMp

39,75
40,01
37,33
41,66
51,06
36,31

La population de 1a grottc de Ciur-Ponor exccptce.

llIFFERENCIATION

DES

UNITES

INFRASPECIFIQUES

Dans les etudes anterieures qui ont aborde la systematique des Bathyseiinae
cavemieoles des Monts Apuseni par des methodes quantitatives (R a co v i Ia,
1985, Mol d 0 van, 1989), on a eonsidere que deux eehantillons se distinguent
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par un certain caractere it variation continue si la difference d'entre les moycnnes
arithmetiques
des valeurs que ce caractere prend dans chacun d'eux est
statistiquement significative pour un seuil de confiance de 1%. Mais en appliquant
comme tel Ie testt, on se borne it cons tater ['existence d'une difference, sans estimer
en plus combien est-elle grande e~ par consequen~ quelle est la valeur taxonomique
qu'il convient de lui accorder. En d'autre termes, on n'exploite pas l'infc'lnation
qui peut Nre detacMe des valeurs du parametre t superieures it celle qui correspond
au seuil de signification en fonction du nombre des degres de liberte.
On revient ainsi au probleme longuement discute de la mesure dont deux
populations doivent differer entre elles pour qu'on puisse les encadrer dans des
sous-espeees distinctes. Tel qu'il est connu, la solution en reside dans la «regie des
75%», dont A mad a n (1949) a donne une premiere interpretation, en affimlant
qu'on est en droit de separer dans une sous-espece inucpendante une population A
si 75% des individus qui la composent se distinguent d'un «echantillon standard»
de 1000 individus (qui couvre 99,94% de l'amplitude theorique de la variabiJite)
appartenant it une population B. Pour des ecarts carres moyens (cr) it peu pres
egaux dans les deux populations, ceci signifie que 97% des individus de la population A different de 97% dcs individus de la population B, la distance d'entre les
valeurs centrales des deux courbes normales de distribution des frequences etant
de 3,76 G. En estimant qu'un tel critere est trop severe par rapport aux dimensions
generalement admises de la transgression entre sous-especes, May r et al. (1953)
ant propose iljuste raison une acception mains rigoureuse pour la «regie des 75%»,
selon laquelle il suffit que 75% des individus de la population A different de 97%
des individus de la population B; dans cette alternative, la difference d'entre les
deux moyennes s'abaisse it 2,56 G. C'est donc dans cette demiere acception que
nous avons essaye d'appliquer dans notre analyse la «regie de 75%». Mais, du fait
que les ecarts carres moyens ant des valeurs sensiblement proches pour les dcux
categories de caracteres dans taus les echantillons (Tab. 2 et 3), nous avons pcnse
qu'il n'est pas indispensable d'user du «coefficient de difference» que les auteurs
cites ant imagine pour resoudre les problemes d'asymetrie sur lesquels ils ant pris
so in d'attirer ['attention.
En' consequence, nous avons commence par calculer [' ecart rcuuit u, en
comparant successivemetit un echantillon avec taus les autres pour chaque caractere
it part (Tab. 5 et 6). Cette operation une fois faite, Ie pas suivant est d'etablir les
valeurs du parametre u qu 'il convient d 'adopter comme seuils dans la hierarchisation
des niveaux de differeneiation.
De fa90n obligatoire, une premiere telle valeur est celle de 2,58, au-dessous
de laquelle les differences d'entre les moyennes arithmCtiques restent statistiquement
non significatives it un seuil de confiance de 1% et pour un nombre infini de degres
de libertes. La seconde valeur doit etre celle it partir de laquelle il est justifie
d'admettre que ces differences sont suffisamment grandes pour qu'il s'agisse de
sous-especes distinctes. On peut facilement la ucduire si - tel qu'il a ete montre cides sus - la distance d'entre les moyennes arithmetiques s'exprime non pas par
['unite de mesure du parametre biomctrique en question, mais par des valeurs de
[' ecmt moyen caml. En effet, il est dcmontrc que, dans ce cas, la grandeur du
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Tableau 5
Valcurs du parametre u pour les caractcres dimensionne1s
()
echantillons

dans la comparaison

succesive

des

A. Males
Echant.

Lc

Lp

Sc - Po
-HA
-Vp
- PP
-CP
Po - HA
-Vp
, -PP
- CP

3,04
6,07
8,72
26,86
61,56
9,18
12,18
30,71
65,61

4,47
2,45
3,28
18,85
65,32
7,02
7,96
24,'01
70,88

HA -Vp
-PP
-CP
Vp - PP
-CP

2,04
19,96
55,03
20,23
59,23

PP - CP

42,06

IMp

Imp

1,71
1,10
2,61
9,92
43,08

lap

7,81
10,73
5,32
5,08
34,96

10,88
21,24
11,26
0,38
39,01

7,72
13,23
9,03
10,03
41,50

1bp

3,79
2,70
14,69
49,04
6,24
17,34
48,82
11,72
45,42

11,27
1,08
11,46
53,80

5,78
1,34
18,12
49,05

0,79
16,50
63,99
16,14
65,07

0,55
0,88
11,83
45,26
1,40
10,75
42,82
13,01
47,09

9,54
22,60
63,24
11,77
50,75

4,46
23,40
52,63
19,43
50,11

53,70

35,65

34,38

50,75

Le

Ie

La

3,10
6,81
9,80
26,98
50,73
9,35
12,79
30,89
55,29

3,84
1,06
2,55
25,99
52,63
2,82
1,48
31,55
58,49

4,82
8,08
19,21
49,47
44,59

2,32
19,45
43,89
19,51
46,79

1,47
27,89
54,88
31,75
59,92

10,77
39,44
34,70
28,13
23,34

34,40

29,97

36,23

5,28

12,55
23,35
52,76
48,06

B. Femelles

.
Sc - Po
-HA
-Vp
- PP
-CP
Po-HA
-Vp
-PP
-CP
HA -Vp
- PP
-CP
Vp - PP
- CP

Le
2,15
4,70
8,39
30,95
61,70
6,67
10,54
32,79
62,92

Lp
2,68
0,54
2,90
20,65
67,73
3,28
5,88
7,,4,05
71,94

2,89
23,49
52,61
24,00
57,59

2,38
20,62
69,00
19,92
73,36.

lap
1,06
2,48
6,19
11,87
50,54
3,28
6,79
9,84
45,44
2,93
12,72
45,87
18,00
55,85

PP - CP

38,07

55,85

40,03

IMp

Imp

1bp

6,59
12,19
8,34
7,23
39,53
4,96
0,83
14,00
44,65

9,63
20,32
13,22
0,69
40,54
11,56
3,30
12,06
56,36

4,75
20,73
54,06
17,27
53,64

9,04
24,51.
68,77
16,69
65,38

6,99
13,87
11,16
12,14
42,50
7,64
4,07
20,74
52,76
4,16
27,06
55,81
26,33
60,21

Le
1,98
5,78
9,51
31,70
50,17
7,58
11,46
33,45
51,59
2,85
22,79
40,53
22,81
42,83

36,27

49,48

36,68

23,76

,

Ie
3,75
2,72
5,16
29,40
62,71

La
4,58
7,41
23,85
60,44
37,36
11,65
28,48
64,97
41,83

0,99
0,99
32,86
62,28
2,06
31,44
63,52

14,31
46,96
26,88

38,89
76,75
39,72

37,79
14,62
21,51

parami3treu ne depend plus que de I'effectifdes echantillons. Si on considere
tim ~ G, G1 = G, (ce que reprcsente une approximation tout it fait acceptable dans
nos conditions) et nl = n" I'expression de l'ecart reduit
u=

m1-m2

0'2

0'2

nl-l

n,-l

_1_+_2_

\18

Oh. Racovi!ii

16

devient

et, pour n = 100, u = 7,036. Par consequent, la deuxieme valeur critique que nous
cherchons, correspondant it un L'lm= 2,560, est u = 18,0 1. La troisieme '.'aleur doit
etre celie it partir de laquelle la differenciation s'eleve au niveau d'espece. A notre
avis, la condition en est que les courbes nonnales soient juxtaposees, done que la
zone de transgression en so it pratiquement negligeable. Cette condition est remplie
justement dans la situation definie par Ie critere rejete par May r et al. (1953),
dans laquelle 97% des individus de la population A different de 97°;', des individus
de la population Bet L'lm= 3,760; pour cet ecart, u = 26,47. Enfin, la quatrieme et
la demiere valeur est celle au-dessus de laquelle les courbes nonnales sont totalement
separees. On peut admettre que ceci se realise lorsque 99,98% des individus de
chaque population en sont differents, ce qui revient it un L'lm= 70 et it un u = 49,25,
pour lesquels la differenciation des echantillons se place au niveau supra,pecifique.
Nous arrivons it delimiter ainsi cinq classes de valeurs du parametre u,
representant autant d'unites distinctes dans Ie systeme de codification qu'impliquc
I'analyse numerique. Du fait qu'on travaille uniquement avec des caractercs
quantitatifs it variation continue, ce systeme ne comporte que de concordances
positives, parce que les differences significatives correspondent non pas it des concordances negatives, mais it des discordances. Par consequent, nous avons note
avec + les concordances positives et avec a les discordances. Comme il nous faut
au moins quatre tels caracteres elemen/aires pour distinguer les cinq classes, les
codes de celles-ci seron!: ++++, +++0, ++00, +000 et 0000. Dans cette situation,
Ie degre de similarite peut etre exprime par Ie coefficient de Jaccard, donne par Ie
rapport d' entre la somme des concordances positives et Ie nombre total des caracteres
elementaires ou conventionnels (somme des concordances positives + some des
discordances): S = min (S n ea th, 1957a, ~ e rb a n eta\., 1979, R ac 0 v ita, 1985).
L'application de ce systeme de codification aux donnees des tableaux 5 ct 6
mene it des resultats insatisfaisants. II appara1t, en effet, que l'echantillon de males
de la grotte de Hoanca Apei se differencie en tant que sous-espece it part de celui de
la grotte Ghelaml de la Scari~oara par deux caracteres morphometriques interessant
Ie pronotum, it savoir les rapports Lp/IMp et Imp/IMp, tandis que les echantillons
de femelles n'en different que par Ie demier de ces deux parametres. En outre - ct
ceci est encore plus important -, il n'y a aucune difference au niveau de SOllSespece entre I'echantillon de la grotte de Hoanca Apei et celui de la grotte de
Pojaml Polilei, qu'il s'agisse de maIes ou de femelles, alors que les ensembles
d'individus cantonnes dans les grottes de Scari~oara et de Pojaml Polilei s'averent
ne constituer - tel qu'on pouvait s'y attendre - que deux population distinctes
appartenant it la meme sous-espece. Or, il est evident que de telles contradictions
rendent pratiquement impossible une decision nettea l' egard du statut taxonomique
qui peut etre accorde it l'echantillon provenant de la grotte de Hoanca Apei, de
sorte que la question si cet echantillon represente ou non une sous-espece distincte
reste sans reponse.
/
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Tableau 6
Va1eurs du parametre u pour les caracteres rnorphometriques dans la comparaison successive
des &:hantillons
A. Milles

Eehan!.

Lp/lMp

lap/lMp

1mp/lMp

1bp/lmp

Sc - Po
-HA
- Vp
-PP
-CP
Po-HA
-Vp
-PP
-CP

4,86
18,74
10,92
14,97
33,91
14,47
6,83
10,60
30,52

7,59
12,17
3,39
3,73
5,03
5,47
4,76
4,28
3,14

6,71
21,08
12,04
9,63
11,85
14,29
5,51
2,10
19,96

4,40
11,13
4,31
15,78
2,75
6,33
0,53
10,52
1,71

HA - Vp
-PP
-CP
Vp - PP
-CP

8,08
3,58
16,98
4,21
25,02

10,02
9,49
8,62
0,42
1,77

8,19
14,64
38,69
4,22
26,02

PP - CP

19,97

1,31

25,99

lap/lbp
8,00
15,82
9,09
2,25
6,48

Lelle

La/Lc

7,36
0,86
10,28
14,66

2,39
9,38
14,39
1,40
10,29
7,52
12,87
4,39
13,67

7,61
4,06
8,30
12,51
1,35

6,64
18,27 .
23,12

4,76
12,73
21,21

11,45
16,02

19,37
27,67

2,54
3,56
16,57
39,12
20,75
5,85
18,48
40,18
17,44
12,21
32,75
23,18
20,07
36,92

12,76

4,20

10,80

61,97

Lelle
3,07
11,42
18,06
1,39
21,30
8,87
15,91
5,15
25,74

La/Lc

10,43
17,25
8,38
4,17
4,31
6,10
2,49
15,48
16,00
9,08
23,45
24,40

6,80
15,11
34,50

B. Femelles
Echant.
Sc - Po
-HA
-Vp
-PP
- CP
Po-HA
-Vp
-PP
-CP

Lp/lMp

lap/lMp

5,73
17,07
13,59
16,40
33,65
12,70
8,87
11,74
31,63

8,71
10,91
3,13
4,30
8,65
2,34
6,77
6,12
0,82

HA-Vp
- PP
- CP
Vp - PP
-CP

3,46
2,16
18,91
1,72
21,76

PP - CP

23,31

1bp/lmp
3,49
8,14
2,71
17,78
3,29
4,64
1,03
14,54
0,87
6,11
10,39
6,72
17,07
0,32

1ap/l bp

9,45
9,05
3,48
1,24
6,67

1mp/lMp
7,08
19,56
11,10
10,43
14,32
14,50
4,76
3,67
25,30
9,26
11,39
41,91
1,36
29,89

13,52
14,03

23,36
42,11

15,49
38,07
24,31
23,15
39,95

6,00

30,37

20,01

0,00

23,63

62,26

3,06
4,46
20,56
44,28
20,50
7,74
25,33
52,22
18,80

D'autre cote, la comparaison des echantillons (de males el de feme lies)
pravenant des gralles des Scari~oara el de Pojarul Polilei celIe fois-ci avec eeux de
la grolle Ghqarul de la Vartop fail ressortir deux autres anomalies analogues: une
seule difference significative au niveau de sous-espece (el celle-ci la limite) pour
Ie rapport Le/le, celIe d'entre les femelles de Scari~oara el de Vartop, et une seule
difference non significative au meme niveau pour Ie rapport La/Lc, celIe d'enlre
les males de ces deux gralles.
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La solution du probleme se deduit simplement de I'examcn des valeurs de
I'ecart r6duit u: pour supprimer ou, au moins, pour diminucr les contradictions, il
faut abaisser Ie seuil de signification statistique au-dessus duquel nous avons admis
que les differences depassent Ie niveau des populations. Si on considere qu'un
echantillon A peut etre encadre dans une sous-espece a part si 75% des individus
differcnt non pas de 97%, mais de 90% des individus d'une population B, la
difference entre les moyennes arithmetiques du caractere envisage se rcduit a 2 0et la valeur correspondante du parametre u a 14,08.
11y a deux raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes d'avis que.
celle modification est tout faitjustifiee. D'abord, parce que, somme toute, il n'est
question que d'un critere pure.ment conventionnel, etabli en dehors de toute
consideration vraiment objective. Ensuite, parce qu'un tel critere ne doit pas etre
forcement unique. Em i I R a c 0 v i I a compte parmi les premiers a avoir attirer
I'attention sur Ie fait que la notion d'«espece» renfennc en realite unc multitudc
d'entites extremement heterogenes, en affirmant des 1927 que «Ies ""peces [qui
composent les groupes taxonomiques d'ordre superieur] different completement
par la valeur de leurs caracteres speeij'iqu",,', par l'andenle de leur his loire
geologique, par la largeur de leur limite de varia lion, par Ie nombre de colonies
sous-specij'iques qui y ant essaime, par l'etoignemenl de leur parente avec les
especes voisines, el bien d'aulres» (R a co v i Ia, 1993, p. 46). Reconnue actuellement par la plupart de biologistes, celle non equivalence est manifestement la cause
majeure pour laquelle il s'est avere si difficile de definir la notion meme d' «espcce».
Et on est en droit de penser qu'elle est d'autant plus importante au niveau
infraspecifique. Par consequent, au lieu de discuter sur un critere rigoureux et plus
ou moins thCorique de differenciation des sous-especes, il nous parait bien plus
correct d'ajuster ce critere - evidemment, dans des limites raisonnables - aux
particularites que presente chaque situation concrete. C'est d'ailleurs justement ce
que nous nous sommes propose de n\aliser dans ce travail.
En tentant donc eompte de la nouvelle valeur critique du parametre u que
nous venons de preciser, la position relative que les courbes normales entre lesquelles
il y a des differences significatives occupent dans un systeme de coordonnees est
celie illustree dans la figure 7 et les cinq classes de valeurs de ce parametre sont
delimitees et codifiees de la fa,on suivante:

a

I. u < 2,58 (++++) - differences non significatives;
2.2,58 < u < 14,08 (-H+O) - differences significatives au niveau de population;
3. 14,08 < u < 26,47 (++00) - differences significatives au niveau de sousespece;
4.26,47 < u < 49,25 (+000) - differences significatives au niveau d'espece;
5. u> 49,25 (0000) - differences significatives au niveau supraspecifique.

19

Bathysciinac

souterrains des Monts Apuscni

121

n

25

u

49,25

.1x

7<1

20
15
10

5

o

a

Fig. 7. - Position relative des courbes nannales corrcspondant
la succession
critiques de !'ecart n~duitu (explications dans Ie textc).

des valeurs

Quoiqu'il annule en grande mesure les disparites dont il a ele question cidessus, Ie resultat auquel on abouti en soumettant it ce systeme de codification les
valeurs du parametre u (Tab. 7 et 8) n'est pas parfait, car il maintient en tant
qu'anomalies des differences non significatives au niveau de sous-espece pour Ie
rapport Lp/lMp entre les echantillons de femelles des grottes de Pojaml Poli!ei et
de Hoanca Apei, de meme que pour Ie rapport Lelle entre les echantillons de males.
des grottes de Pojarul Polilei et de Vartop. Mais Ie gain de nettete dans la
comparaison des echantillons reste neanmoins considerable.

ANALYSE DES GROUPEMENTS

La division en classes de signification des valeurs de I'ecart reduit superieures
it celie qui correspond au seuil de confiance statistique de 1% ne represente point la
solution finale du probleme, car elle ne fournit que des informations ponctuelles
sur Ie niveau de differenciation des echantillons. Pour disposerd'une image globale
sur les rapports de similitude donnes par I'ensemble des caracteres consideres, il
s'impose de recourir aux methodes d'analyse de la taxonomie numerique.
Rappelons d'abord qu'un essai de valoriser par ces methodes des caracteres
quantitatifs it variation continue a ete prealablement fait par $ e r ban et al. (1983).
Ayant pour objet dix caracteres morphometriques de la premiere paire de pattes
des Copepodes Harpacticoi.des, ce travail etablie d'une maniere tres approfondie
les sequence de l'algorithme qui abouti Ii Ia construction du dendrogramme en tant
que representation synthetique des rapports de similitude, y compris une formule
originale de codification des caracteres, qui n'est pas depourvue d'analogies avec
celie que nous venons de presenter. Cette formule implique elle aussi une division
en classes d'un intervalle de variation, mais celui-ci concerne les valeurs moyennes
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que les diagnoses detinissent chez les divers taxons pour chaque caractcre, ce qui
elimine d'emblee la variabilite individuelle. Dans celle situation, la comparaison
entre les unites systematique a ete faite a partir d'une matrice caracteres x taxons
(remplacee dans notre cas par Ie calcul de l'ecart reduit), de sorte que la codification porte sur les valeurs numeriques des caractcres et non pas sur la signification
statistique des differences d'entre celles-ci. Mais son but etanttout a fait autre que
Ie notre, I'essai cite a utilise comme base informationnelle les donnees offertes par
la lillerature, sans etre precede d'une etude biomelrique. C'est Ie motif essentiel
pour lequel nous avons etc obliges de modifier dans ee travaill'algorithme preconise .
par ses auteurs.

.

Compte tenu de ces precisions, nous avons dresse la matriee taxons x taxons
(Tab. 9) en nous servant uniquement des sommes des concordances positives (+)
(ins crites dans la demiere colonne des tableaux 7 et 8). Par ailleurs, nous avons
additionne les valeurs obtenus dans la comparaison succesive d'un echantillon
avec tous les autres, d'une part pour les mfiles et d'autre part pour les femelles. La
raison cn cst que les dendrogrammes clabo res pour chaque sexe a part ont
pratiquement la meme configuration, fait qui montre que les rapports de similitude
ne dependent pas du sexe et qui se trouve en accord avec une constatation' faite
anterieiJrement, a savoir que les courbes nonnales de distribution des frequences
construites pour les males et pour les femelles occupent dans Ie systcme de
coordonnees des positions analogues. En procedant de cetle maniere, Ie nombre
total des caracteres elementaires (Ie tenne m dc la fonnule du coefficient de Jaccard),
auquel on doit rapporter les valeurs numeriques des sommes des concordances afin
d'cxprimer en pourcents les coefticients de similitudc, monte 128.
La stmcture de cclle matrice comporte quelques elements importants pour la
construction du dendrogramme et, implieitement, pour Ie resultat final de notrc
analyse. Le prcmicr a remarquer est la nclte difference qui apparait entrc Ic degre
dc similitude qui existc d'unc part entre les echantillons groupes dans la meme
espcce (Sc, Po, HA et Vp), pour Icsquels on caleule une moyenne triangulaire
(Sneath,
1957 b) de 75,78%, et d'autre part cntre ceux-ci ct les echantillons
appartenant aumoins ,\ unc cspece differente (PI' et CP), les cocfficients dc similitudc restant dans cc cas infericurs a 60%. II se verific ainsi quc la separation des
unites taxonomiqucs dc rang supericur aux sous-cspeces pcut Clrc faitc cn utilisant
non scuiemcnt des camctercs discrets, mais dc:-;caractcrcs quantitatifs a variation
continue aussi:
Notons cnsuite que, malgre la distancc qui separe Ics cavites, la population
dc la grotle de Vartop presente en egale mesure une similitude particulicrement
elevec avec celles des grolles dc Pojarul Polilei ct de Hoanca Apei, tres prochc dc
ccllc d'entrc les echantillons des grollcs dc Pojarul Politci et de Scari~oara, pour
laquellc la valcur du coefficient de Jaccard cst maximale. Cepcndant, cetle haute
rcsscmblence nc doit pas Clre prisc dans un sens absolu, car elle resulte d'une
addition qui, fatalement, annule par compensation les differences existant entre les
tennes primaires, c'est-a-dirc entrc Ie nombre de concordanccs positives (+) compriscs dans les formules de codification. En fait, la comparaison dc la population
dc la grotlc de Vartop avec ccllc de la grolte de Pojarul Polilei comportc cinq
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Tableau 7
Codification des difTerences entre lcs valeurs moyennes des caracteres dimcnsionnels (I:C

=

sommc des concordances)

A. Males
Echant.

Lc

Lp

lap

IMp

Imp

Sc Po

Ibp

+++0
+++0
+++0

+++0
++++
+++0

++++

+++0

+++0
+++0
+++0

+000
0000

++00
0000

++++
+++0
+++0

+++0
+++0
+++0
+++0

+++0
+++0
+++0

+T+O

+000

+000

+000

++00
0000

+++0
+++0

++00
0000
+000

+++0
+++0
+++0

+000
++++
++++

+000
0000

+++0
+++0

+++0
++++
+++0

+++0

+++0
+++0

+++0

+++0

+-l--t+

+000
0000

+000
0000

++00
0000
+000

++++
++00

+++0

+++0

+000
0000
+000
0000
+000

+000
-t000
+000

-HA

-Vp
-PP
-CP
Po - HA

-Vp
-PP
- CP
HA Vp
-PP
-CP
Vp - PP
-CP
PP - CP

+000
0000
++++
++00

0000
++00
0000
+000

0000
++++

++00
0000
++00
0000
0000

++00
+++0
++++

0000

++++
++00
+000

+++0

+++0

+++0

+000

++00
+000

++00
0000

++-!-O

+++0

+++0

+000
+000

+000
+000

0000
0000

++00
+000
++00
0000
+000

+++0

+000
++++
+++0

++00
+000

Le

+000
++00

+000
+000

.

Ie
+++0
++++
++-l-+

La
+-1-+0
+++0

++00
+++0

IC
28
29
27
19
5
28
30
16
4

31
17
4

19
5
9

to.>

••

Tableau 7 (suite)

B. Femelles
Echant.
Sc - Po
-HA
- Vp
-PP
-cp
Po - HA
-Vp
- PP
-cp

Lc
++++
+++0
+..1.+0

Lp
+++0
++++
+++0

+000
0000

++00
0000

+++0

+++0
+000
0000

Ie

La

+++0
+++0
+++0

+++0
+++0

+000
0000

+000
0000
++++
++++
+000
0000
++++
+000
0000
+000
0000
+000

+000

+000

+000

+000

+++0
+++0
+++0

+++0
+++0
++00

++00
+++0
++++

+++0
+++0

+++0
++++
+++0

0000

+000

+000

0000

0000

+++0
+++0

+++0
++00

+++0

+++0

+++0

+000
++00
0000
+000

0000
++00
0000
+000

++00
0000
++00
0000
0000

+000
0000

++00
+000
++00
+000
++00

++++

++00
0000

Vp -PP
-cp

++00

++00
0000
++00
0000
0000

pp - cp

Le
++++
+++0
+++0

+++0
+++0
+++0

+++0

0000
+000

Ibp
+++0
+++0
+++0
+++0

IMp
+++0
+++0
+++0
+++0

+++0
+++0
+..l.QO

Vp
- PP
-cp

HA-

Imp
+++0

lap
+++0
+++0
+++0
+++0

++00

0000
+000

+000
0000

++00
0000
+000
+++0

+000
0000
+000
++00
+000
+000
+000
++00
++00

1:C
30
28
26
18
4
28
27
16
3
28
16
3
16
3
9

to.>
to.>
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fonnulcs indiquant des differences significatives au moins aunivcau de sous-especc,
tandis que dans la comparaison dc cctte meme population avec cellc de la grotte de
Hoanca Apei il n'y a que deux telles fomlllles pour les eehantillons de femelles et
aucune pour les echantillons de milles; en revanche, Ie nombre de fom1Ules
significatives au plus au nivc311 de population est dans ce uemicr cas plus gmnd
(Tab. 7 et 8). En d'autres tennes, si on fait abstraction des clements de ressemblanec,
la population de la grotte de Vartup s'avere plus differente de celie de la grotte de
Pojand Po Iilei que de celie de la grotte de Hoanca Apei.
Tableau 8
Coditication

des differences entre les valcurs moyenne,...•des caractercs Tllorphomctriqucs

A. Males
Sc - Po
-HA
- Vp
-PP
-CP
Po -HA
- vp
-PP
-CP
HA - Vp
- PP
-CP
Vp - PP
-CP

Echant.

LpllMp
+++0
++00
+++0
++00
+000
++00
+++0
+++0
+000
+++0
+++0
++00
+++0
++00

PP - CP

++00

I apll Mp Imp/lMp
+++0
+++0
+++0
++00
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
++++
++++

++00
+++0
++++
++00
+++0
++00
+000
+++0
+++0

Ibp/lmp
+++0
+++0
+++0
++00
+++0
+++0
++++
+++0
++++
+++0
+++0
+++0
+++0
++++

++++

++00

+++0

lapll hp
++ ..•..
0

+++0

1ap/l bp
+++0
++00
+++0
+++0
+++0
+++0
++++
++00
++00
+++0
++00
++00
+++0
+++0
++++

++00
+++0
++++
+++0
+++0
++++
+++0
++00
+++0
++00
++00
+++0
++00

Le/le

La/lc

~c

++++

++++

23
18
19
19
18

+++0
++00
++++
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
++00

+++0
++00
+000
++00
+++0
++00
+000
++00
+++0
+000
++00
++00
+000

19
22
20
17
21
17
15
20
17

+++c

oeOG

15

Le/le
+++0
+++0
++00
++++
++00
+++0
++00
+++0
++00

La/Lc
+++0
+++0
++00
+000
++00
+++0
++00
0000
++00

EC

+++0
++00
+000
++00
++00
++00

+++0
+000
++00
++00
++00

20
18
14
21
17

0000

14

++00
+000

o

•

B. Femelles
Echant.

lapllMp
+++0
+++0
+++0
+++0
+++0
++++
+++0
+++0
++++

HA - Vp
-PP
- CP
Vp - PP
- CP

LpllMp
+++0
++00
+++0
++00
+000
+++0
+++0
+++0
+000
+++0
++++
++00
T+++
++00

+++0
+++0
+++0
++++
+++0

+000
++++
+000

++00
++++

PP - CP

++00

+++0

+000

++00

Sc - Po
-HA
- Vp
.- PP
-CP
Po -HA
- Vp
-PP
- CP

ImpllMp
+++0
++00
+++0
+++0
++00
++00
+++0
+++0
++00
+++0
+..•..
+0

I bpll mp
+++0
+++0
+++0
++00
+++0
+++0
++++
++00
++++
+++0
+++0
+++0

21
18
19
18
16
21
21
16
17
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L'incertitude que la matrice taxons x taxons fait apparaite a I' egard de la
population de la grotte de Vartop est definitivement supprimee lorsqu'on procMe
al'analyse proprement dite des groupements. En effet, Ie dendrogramme (Fig. 8)
reunit aux niveaux de similitude les plus eleves (de 79,69% et de 78,13%) deux
paires d'echantillons, chacun d'eux representant une population a part. D'un cote,
ceux des grottes de Scari~oara et de Pojarul Polilei, qui appartiennent sans aucune
doute ala sous-espece glaciale; d'autre cote, ceux des grottes de Hoanca Apei et
de Vartop, qu'on doit encadrer dans une sous-espece
distincte,
tres
vraisemblablement Ph. p. brachynotos '. Ces deux paires d'echantillons, qui
composent ensemble I'espece Pholeuon (s. str.) proserpinae, sont lies a un niveau
de similitude de 74,22%, de tres peu inferieur a ceux qui separent les populations
dans Ie cadre des sous-especes. En revanche, I'isolement des echantillons appartenant
a une autre espece (celui de la grotte de Piatra Ponorului) et d'autant plus a un autre
sous-genre (celui de la grotte de Ciur-Ponor) est sensiblement plus net, Ie niveaux
de similitude s'abaissant dans ces cas a 55,86% et, respectivement, a 32,99%.

%

HA

100

r

90
80

Vp

7813
I

Sc

Po

PP

7969
7< 22

T
Fig. 8 - Dcndrogramme
global (males + femelles).

70

60

CP

55,86

50
40
32.99

30

I

Ainsi configure, Ie dendrogramme comprend deux elements a remarquer.
D'abord, la tres faible difference d'entre les niveaux auxquels se plaeent les
ramifications dichotomiques separant les sous-especes d'une part et les popula2 Pour donner
a eet cgard une rcponsc ccrtainc, il cst indispensable de disposer d'un
cchantillons reprcsentatif de la grottc de Cotetul Dobre~tilor, d'ou provient I'ho!otypc de ccttc
sous-espcce; oous csperons Ie pouvoir fairc prochainement.
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tions d'une autre. Quoiqu'ilne se rallachc qu',\ unc situation particulierc, cet aspect constitue une nouvelle et convaincante preuye du fait que la diff6renciation
des sous-especes peut etre souvent tres delicate. A ce meme egard, on doit noter
qu'iln'est pas possible d'etablir dans la stmcture d'un dendrogramme un nivcau
de similitude en tant que repere conventionnel de diff6renciation des sons-especes
(dans Ie genre de la <<regIedes 75%»), parce qu'un telniveau sera toujours fonction
du nombre des caracteres 61ementaires pris en consid6mtion. Si, par exemple, on
aurait ajout6 dans notre analyse les caracteres discrcts, ce niveau aurait iM
evidemment bien plus eleve.
Le second element se rdpporte ,\ I'association dans la meme sous-espece des
populations des grolles de Vartop et de Hoanca Apei. A l'encontre de ce qu'il se
passe dans Ie cas des populations des grottes de Scari~oam et de Pojaml Polilei,
entre lesquelles il n'y a aucune difference significative au niveau de sous-espece
(Tab. 7 et X), celie asociation n'est pas entierement confonne II pareille condition
id6ale. L' exception en est cependant unique et partielle, car elle ne conccme que la
longueur (autant absolue que relative) de l'antenne et n'appamlt que dans les
cchantillons de femelles. Et, si on admet qu'un seul camctere n'est g6n6mlement
pas suffisant pour diff6rcncier deux especes (0 e n e r man t, 1979), on peut accepter que ceci cst vrai pour les sous-especes aussi. En outre, Ie fait que les populations des grolles de Vartop et de Hoanca Apei sont plus diff6rentes entre elles
que celles des grolles de Scari~oam et dc Pojaml Polilei est plutot normal, puisque
lcs deux premieres cavites sont distancees d'environ 7 km, tandis que ~ tcl que
nous l'avons precise au debut-les deux ,mtres sont integrees gcn6tiquemcnt dans
Ie meme reseau speleique. En consequence, si l'isolemcnt des population's cst au
mains plausible dans Ie premier cas, il fait certainement d6faut dans Ie second, all.
aUCWlebarriere n 'intervient pour diminuer Ie flux genetique.
Tahleau 9
Matricc taxons x taxons pour l'cl1scmble des echantillons (males + femcllcs) (Mr
rb..:iproqucs: • = population centrale)

=

moycnncs

Mr
Sc

Po
HA
Vp

PP
CP

79,69
72,66
71,09
57,81
33,59

75,00
78,13
53,13
32,03

78,13
53,13
28,13

59,38
32,81

38,28

-

Sc

Po

HA

Vp

PP

CP

-

-

62,97%
63,59%
61,40%
63,91%52,34%
32,99%

La constatation - objectivce par analyse statistique et num6rique - de la
differenciation en deux sous-especes des populations appartenant II Pholeuo/l (s.
str.) proserpinae est Ie principal resultat final qui nous interesse. Mais, puisque ce
resultat decoule essentiellement de la stmcture d'un dendrogramme, il nous reste II
effectuer une demiere opemtion: verifier en quelle mesure la meme distinction
peut etre faite par comparaison morphologique direete, donc retoumer sous ce
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nouvel aspect aux donnees biometriques qui ont constitue I'information primaire
de l'analyse. Pour cela, nous avons dessine pour tous les echantillons de Ph.
proserpinae Ie eontour du pronotum tel que celui-ci est defini par les valeurs
moyennes des caracteres dimensionnels, c'est-a-dire de ce qu'on pourrait nommer
un «pronotum type» (Fig. 9). Quoique moins pregnantes que celles lices a la

Sc

HA

Po

Vp

1 mm

Fig. 9. - Contour du «pronoturn type» chez les quatrc populations de Phoieuoll proserpil1ae.

variabilite individuelle (Fig. I), les differences en sont visibles et tout a fait similaires
a celles qui correspondent aux diagnoses originales des deux sous-espeees (Fig. 2). On
peut les preeiser encore mieux en rappel ant ces diagnoses (J e ann e I . 1923, p. 466):
«Pronoturn etroit, plus long que large, les cotes largcment arrondis dans la moitie
antericurc, Ires profondcment sinucs ct rctrccis i1 la base, lc tiers basal des cotes
fortemen!
divcrgl:nt
en <lrrierc, les angles
posterieurs
saillants
[ ... ]
..............
.. glaciate, nov.
Pronoturn grand, aussi large que long, lc~ cotes bien Innins retrccis CIl arriere, peu
divergents
dans Ie tiers basal, les angles postericurs
non saillants
[ ... ]
...............

.

.

hracilynll(OS, nov,)
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SPECIFIC AND TROPHIC DIVERSITY
OF SOIL NEMATODES IN FOREST ECOSYSTEMS
FROM THE ZARAND MOUNTAINS
JULIANA POPOVIC!

The nematode fauna of several deciduous forests from the Zarand Mountains
11a<;been studied. The nematode communities are dominated by 12 genera: Filenchus,
Aphelenchoides,
Pleetus, Criconemella,
Aporcelaimellus,
Tylencho/aimus,
Ditylenchus, Eudorylaimus, Tylocephalus, Tripyla, Graci/aeus, <md Takamangai,
Fifteen nematode species are new records for the Romanian fauna. Two distinct clusters of nematode communities, based on specific affinity, are noted. The
major part of nematode populations aTC located in the humiferous soil horizon.
Preferences either for organic or mineral horizons are noted for some species. The
trophic structure is dominated by plant-feeding nematodes followed by bacterialfeeding and hyphal-fccding one..".

Nematodes rank among soil fauna groups which arc highly diversified and
have pronounced densities; they are prcsent at different trophic levels of the soil
food web (Yea t e s et aI., 1993) and are distributed in about all kinds of terrestrial
habitats (P e t er s en and Lux t on, 1982; W as i 1ew s k a, 1979; Y e at es, 1989).
Our knowledge on the European ncmatode fauna of deciduous forests included studies from Denmark (Yea t e s, 1972; 1973), The Netherlands (B 0 ng er s
et aI., 1989; De Go e de, 1993; De Go e d e and Bon g e r s, 1994), Gennany
(B (j t t n e r, 1989) and Romania (P 0 P 0 vic i, 1984; 1989; 1993).
The southwestern part of the Apuseni Mountains (part of the Romanian
Carpathians), represented by the Zarand Mountains, is dominated by deciduous
forests and has so far remained unexplored with regard to the nematode fauna and
its distribution.
The results of the investigations carried out in 1993, in some representative
forests of this area, are prescnted in this study.

MATERIALS

AND METHODS

The study was undertaken in ten sites of the Zarand Mountains represenled
by three ecosystem types: beech forest (As. Symphyto-Fagetum Vida, 63), hornbeam-beech forest (As. Carpino-Fagetum Pauca, 1941), and durmast oak forest
(As. Quercetum petraeae-cerris SoD, 57).
The soils of these stations varied from brown earth to podzolic brown. The
forest and soil types as well as their location were as follows:
Trav. Inst. Spcol. «Emile Racovitza»,

t. XXXIV,

p. 131-140,

Bucarcst, 1995
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1. Madrige~ti (a), beech forest, 350 m altitude, acid brown soil;
2. Miidrige~ti (b), hornbeam-beech forest, 400 m altitude, acid brown soil;
3. Leurza Valley, hornbeam-beech forest, 400 m altitude, acid brown soil;
4. Drocea, hornbeam-beech forest, 280 m altitude, acid brown soil;
5. Cladova (a), hornbeam-beech forest, 300 m altitude, brown earth soil;
6. Cladova (b), hornbeam-beech forest, 250 m altitude, brown earth soil;
7. Milova, hornbeam-beech forest, 380 m altitude, brown earth soil;
8. Bilrzava (a), doonast oak forest, 400 m altitude, yellowish podzolic brown
soil;
9. Barzava (b), durmast oak forest, 400 m altitude, podzolic brown soil;
10. Corbe~ti, durmast oak forest, 280 m altitude, brown earth soil.
The sites were sampled in May 1993. Five samples, consisting of five cores
each (26 mm diameter, 15 cm high), were taken both from litter and 0-15 cm of
the mineral soil, except the site no. 9, sampled only down to 10 cm of the soil; the
cores of each sample were bulked and sub-samples were taken for nematode extraction and soil humidity.
Nematodes were extracted by using centrifugation method with MgSO, solution (d= 1.18) and were fixed with 4% formaldehyde solution. Soil humidity was
determined after drying for 24 h at 105'C.
The nematodes were identified and their trophic structures were allocated to
bacterial feeding, hyphal feeding, plant feeding, omnivores and predators following Yea t es et al. (1993):

RESULTS

AND DISCUSSION

The nematode fauna of deciduous forests in the Zarand Mountains comprises 90 genera with 110 species identified so far (Table I).
The highest specific diversity (86 taxa) was recorded in brown earth soil of
the hornbeam-beech forest at Cladova (a), while the lowest one (46 taxa) was
identified in podzolic brown soil of the durmast oak forest from Bilrzava (b).
The major part of the species is cosmopolitan,
commonly found in
other forest ecosystems from Romania and other European countries, too
(Wasilewska,
1979;Popovici,
1984; 1989; 1993;Bongers
et aI., 1989;
De Go e de, 1993).
Fifteen species, published here, are new records for the Romanian fauna. In
Table I they are marked with an asterisk. Some of these are rare species for the
European fauna, namely: Anatonehus hortensis, Boleodorus thylactus, Clavieauda
longieaudata, He.xatylus viviparus, Leptolaimus papilliger, Opisthodorylaimus
sylphoides, Plectus deeens and Pungentus pungens.
The nematode fauna is dominated by the genera Filenehus, Aphelenehoides,
Pleetus and Crieonemella. Genera Aporeelaimellus, Eudorylaimus, Ditylenehus,
Gracilaeus, Tripyla, Takamangai, Tyleeholaimus and Tyloeephalus are dominant
only in one or two of the studied stations (Table 2).
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Table 1
Specific structure of nematode communities

in forest ecosystems from the Zarand Mountains

2

Taxon
Grd. Tylenchida
Basiria duplexa*
Boleodorus thylactus*
Coslenchus castalus
Fi1enchus sp.
F. polyhypnus
F. vulgaris
Lc1cnchus leptosoma
Tylcnchus davainei
Malenchus bryophilus
Cephalcnchus hexalineatus*
Trophurus sculptus
Ditylenchus sp.
D. intermedius
Ecphyadophora tenuissima
Tylenchorhynchus
sp.
Pratylenchus sp.
Ilcxatylus viviparus*
Paraty1enchus sp.
Gracilacus sp.
Hclicotylenchus sp.
Rotylenchus robustus
Rotylenchulus borealis.
Criconemella macrodora
C. rustiea
Criconema sp.
C. annuliferum
C. princeps
Ogma menzeli
Me1oidogyne sp. (juveniles)
Aphelenchus avenae
Paraphelenchus pseudoparietinus*
Aphelenchoides sp.
De1adenus durus
Ord. Rhabditida
Rhabditidae (dauer-larvae)
Rhabditis terricola
Protorhabditis oxyuroidcs*
Mesorhabditis spiculigcra
Pristionchus lheritieri*
Bunonema reticulatum
B. richtcrsi
Cephalobus sp.
Eucephalobus oxyuroides
E. striatlL."
Hetcroccphalobus
e10ngatus
Chiloplacus sp.
Acrobclcs ciliatus
Acrobeloides nanus

0
0

•
0

•

0

•

0
0

0
0

•

0
0

0
0

•

0

•

•

••
•
0

•

0
0

5

0
0

• •

6

7

8

9

10

•

•
•
•0 •
•
0

•

•

0

0

0
0

0

0

•
0

0

0

0

•
•

•

•

•

0
0

•

0

•
• • •
•
•

•

•
•

0

0

0

• •

0

•
•
• • • • • •
•
0
•
•
0
• • • 0 • •

•

•
• •
•

0
0

0

•

•

•

•
•

0
0

0

0

• •

•
0

• 0• • • 0
• •
• • o. 00

•
0
0

0
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0

0

0

0

0

•

0
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0
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0

0

0

0

•

•

•

•
•

0

0

•

•

0

•

0

0

•

•
0

•

• •
•• • ••
•
0

0

•

0

0

0

0

•

0

•

•

•

•

0

• •
0
0

4

• • •
• • • • •
• •
•
•

•
0

3

0

•

•
•
•
0

0
0

•

0
0
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Table 1 (continued)
A. buetschli*
Cervidellus vexilliger
Panagrolaimus sube10ngatus
P. verrucosus*
P. rigidus
Tcratocephalus costatus
T. lenuis
T. tcrrcstris
Metatcratocephalus
cra.<;sidens
Steinemema sp. (juveniles)
Ord. Monhystcrida
Geomonhystera villosa
Eumonhystcra filifonnis
Ord. Araeolaimida
Rhabdolaimus tcrrestris
Aphanolaimus attenlus
Paraphanolaimus sp.
Lcptolaimus papilliger*
Anaplectus grallulosus
PlcclUS Sp.

P. acuminatus
P. cirratus
P. decem,
r. gcophilus
P. longicaudatus
P. parietinus
r. parvus
P. rhizophilus
P. silvaticus
ChilopJectus loricatus
Ccratoplcl..:tus annatus
'C. assimilis
Tyloccphalus auriculatus
Wil:::onema otophorum
Chronogastcr typica
Ord. Enoplida
Bastiania gracilis
B. longicaudata
Odonlolaimus chlorurus*
Prismatolaimus intermedius
Alaimus sp.
A. meyli
A. PaIVllS
A. primitivus
Paramphidelus exilis
P. dolichurus
P. lUliformis
Tripyla affinis
T. setifera
T. filicaudata
Ord. Mononchida
Coomansus menzeli
C. parvus

•
•
•0
0

•

0

0
0
0

•

•

• •

0

•

•
•
•
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0
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Table J

Clarkusp.pillatns
Prionchulus punctatus
P. muscorum
Anatonchus hortensis
A. tridentatus
Miconchus studeri
Mylonchulus brachyuris
Drd. Dorylaimida
Nygolaimus sp.
Clavicauda longicaudata*
Prodorylaimidae
Mesodorylaimus bastiani
M. subtilifonnis
Opisthodorylaimus sylphoide..<;
Sectonema sp.
Aporcelaimus romanicus
A. ~'Uperbus
Aporcelaimellus obtusicaudatus
Pungentus pungens.
P. silvestris
Longidorclla parva
Enchodelus rnacrodorus
Eudorylaimus sp. s. str.
E. carten
E. leuckarti
E. similis
Epidorylairnus lugdunem:is
Takamangai ettcrsbergcnsis
Longidorus sp.
Funaria sp.
Tylencholaimus minimus
T. mirabilis
T. stccki
Trichodorus sparsus
Paratrichodorus macrostylus
Diphtherophora brevicollc*
Tylolaimophorus sp.
T. typicus

•

0

0

• •

•
0

•
0

0
0

0

0

•

•
• •
• • •
•
•
•0 • •
•

••

• •
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•

•
•
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•

• 0
• •
•
• • •
•

*

First time recorded for the Romanian fauna.
Found only in litter.
Found only in mineral soil.
0 Found in both horizons.

••

Genera Aphelenchoides, Plectus, Ditylenchus and Tylocephalus developed
abundant populations in litter. The genus Filenchus had a major contribution
(5.4 - 37.5%) to the entire nematode communities, followed by Criconemella
(5.8-12%) and Gracilacus (6%) (Table 2).
The cluster analysis of the nematode communities, based on specific affinity
(when 55% similarity lcvel is used), revealed two distinct clusters (Fig. 1) separated at 63% of similarity: one cluster was formed by the nematode communities
of beech and hornbeam-beech forests developed on acid brown and brown earth
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Fig. 1. - Dendrogram of cluster analysis for nematode communities, based on
specific affinity, in the deciduous forests from the Zarand Mountains.
Table 2

The dominant genera (%) of nematode communities in forest ecosystems
from the Zarand Mountains

Genera

--,-Aphelenchoides

Filenchus
Plectus

Cricollcmella
Aporcelaimellus

Forest ecosystems (site number)
Hornbeam-beech

Beech
(1-3)

(4-7)

T--3--

9
20
II

5
17
12

12

10

Tripyla
Gracilacus
Tylencholairnus
Tylocephalus

5
37
8

6

7
24
10
7

38
10
1620
9
8

12
II
8

--f()--

6
21
345.5
13 30

7

6

7
6

Ditylenchus

Takamangai
Eudorylaimus

(8-10)

-g--if

-4---5-----6-712
12
14

Durmast-oak

7

5.5
6.5
6
6
9.5
6.5
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soils; another cluster was represented by the communities of hornbeam. beech and
dunnast oak forests evolved either on acid brownlbrown earth or on yellowish brown
podzolic soil. The nematode community of the dwmast oak forest on brown podzolic
soil was separated from all other commWlities at 55% of similarity. It had the lowest
specific diversity, most of the taxa being commonly foimd in forest ecosystems.
The abundance of nematode communities !1illgedbetween 1.6 and 5.6 miI.ni~'
in mineral soil (Table 3); the highest value of nematode abundance in litter was
noted in the hornbeam.beech forest at Leurza Valley. The nematode populations
were mostly located in the mineral soil horizons (73-99% of the whole estimated
com.:nunities). Generally, the abWldance of nematode communities, beiween 2.2
and 5.6 miI.m-', was closed to the data given by other authors for forest ecosys-'
tems (P eters en and Lux ton, 1982; Was ilews ka, 1979; Yeates,
1989).
Table 3
Mean abundance (mil. rn-~ of nematode communities in forest ecosystems
from the Zarand Mountains
No. of site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ecosystem
Beech
Hornbeam-beech
Hornbeam-beech
Hornbeam-beech

Hornbeam-beech
Hornbeam~beech
Hornbeam-beech
Durmast-oak
Dunnast-oak
Durmast-oak

Litter

Mineral soil

Total

0.87
061
1.17
0.28
028
0.68
0.45
0.58

2.39
3.61
329
4.17
2.32
2.25
3.07
1.62
5.60
2.49

3.26
4.22
4.46
4.46
2.60
2.93
3.52
2.20
5.61
2.73

om
0.24

The distribution of the trophic groups through the studied soil profile and on
different horizons is illustrated in Fig. 2-{j.
Plant.feeding nematodes prevailed over all other groups of nematodes in
mineral horizon, in all studied stations. This feeding group was also dominant
when the whole profile was taken into account, except the commWlities of the
hornbeam.beech (Fig. 4) and durmast oak forests (Fig. 5), where hyphal- and,
respectively, bacterial-feeding nematodes had the highest contribution.
Bacterial.feeding nematodes were mostly abWldant in the mineral soil layer
(Fig. 2-4; 6), except the durmast oak forest at Corbe~ti (Fig. 5), where they pre.
vailed in litter over all the other groups. The genus Plectus had a relatively high
abundance in all stations, being mainly common in litter.
.
Hyphal-feeding nematodes outnumbered all other trophic groups only in
brown earth soil of the hornbeam-beech forest from Cladova (b) (Fig. 6). The
genus Aphelenchoides had a constant high contribution to the nematode communi.
ties in all stations, being mainly fOWld in litter, while the genus Tylencholaimus
was abundant only in the mineral soil of the durmast oak forest from Barzava (2)
(Table 2).
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Fig. 2. ~ Relative abundance of the nematode feeding groups in brown acid soil of the beech forest
from Madrige~ti a.
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Fig. 3. - Relative abundance of the nematode feeding groups in brown acid soil of the hombcambeech forest from Miidrige,ti (b).
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Fig. 4. - Relative abundance of the nematode feeding groups in brown earth soil of the hornbcambeech forest from Cladova (b).
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Fig. 5. - Relative abundance of the nematode fceding groups in brown earth soil of the durmast
oak forest from Corbe~ti.
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Fig. 6. - Relative abundance of the nematode feeding groups in podzolic brown soil of the
dunnast oak forest from Barzava (b).

Omnivores and predators had low contributions (Fig. 2-6) to the nematode
communities.

CONCLUSIONS

1. The nematode fauna of several deciduous forests in the Zarand Mountains
(western Carpathians) has a pronounced specific diversity: 90 genera, 110 species

%
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have been identified; 12 genera are dominant- Filenehus, Aphelenehoides, Plee/us,
Crieonemella, Aporeelaimellus,
Tyleneholaimus, Ditylenehus, Eudorylaimus,
Graeilaeus, Tripyla, Tylocephalus and Takamangai; 15 nematode species are new
records for the Romanian fauna.
2. Two distinct clusters of nematode communities, based on specific affinity,
are distinguished in relation to the type of the forest and soil: one comprised communities of beech and hornbeam-beech forests, the other one, communities of hornbeam-beech and durmast oak forests.
3. The major part of nematode communities (73-99%) is located in humiferous
soil horizon, most of the nematode taxa being present both in the litter and in the
mineral soil.
4. Generally, the trophic structure of the nematode communities is dominated by the plant-feeding group, followed by bacterial-feeding and hyphal-feeding nematodes.
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES
GASTEROPODES ENDOGES DES MONTS DU BANAT
(ROUMANIE)
ALEXANDRINA

NEGREA

L' auteur presente 60 especes et sous-e..,;;;peces de Gasteropodes trouvec..<; dans.
97 stations des Monts du Banat (sud-ouest de 1a Roumanie) entre 1957-1994. Le
travail s'acheve avec quelques remarques faunistiques, biogeographiques
et
ecologiques.

La collection de Oasteropodes endoges des Monts du Banal, constituee a partir
de 1957, a ete utili see sporadiquement dans nos travaux (Negrea,
1963, 1973 et
1979). C'est pourquoi nous considerons utile de meltre en valeur cette collection tout
entiere dans ce travail. 11 s'agit de 60 taxons trouves dans 97 stations situees dans les
Monts Semenic, Anina, Locva et Almaj (qui forment la partie des Monts du Banat
d'entre la riviere Bfuzava et Danube), ainsi que Ie bassin inferieur de la riviere Cerna
(entre les localites Baile Herculane et Or~ova) pendant la periode 1957-1994.
Le materiel etudie a ete recueilli par nous des milieux Maphiques
(specialement du milieu Mmiedaphique), des annexes directes du sol (particulierement de la litiere des forets de Mtres et d'autres arbres feuillus), des milieux
lapidique et lithoclasique. La majorite des stations a Oasteropodes sont situees
dans Ie voisinage des grottes et la base des versants calcaires. Le materiel recueilli
du milieu speleique est excepte, vu que les Oasteropodes cavemicoles terrestres
ont etc entierement publies.
Dans la premiere partie de ce travail nous presentons les stations
Oasteropodes dans I'ordre geographique, par bassins hydrographiques, d'amont
en aval. La deuxieme partie eomprend les especes et sous-especes dans l' ordre
systematique.
Le travail s'acheve avec quelques remarques faunistiques,
biogeographiques et ecologiques.
II faut mentionner que nos donnees viennent s'ajouter
celles existantes
dans la litterature malacologique, concentrees dans la serie de vol,ones Oa,tropoda
Romaniae (0 r 0 s s u, J 98 J, 1983 et 1987) et dans Ie volume Gastropodele din
Romania, compendiu (Orossu, 1993).

a

a

a

S'IATIONS

A

GASTEROPODES

Pour chaque stntion nous presentons Ie nOI11de celle-ci, les biotopes et les
taxons identifies. (fig. I).
Trav. lust. Spool. «Emile RacovitzID), 1. XXXIV, p. 141-156, Bucarcst. 1995
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o

Fig. 1. - Carte des Monts du Banat et du bassin inferieur de Cerna avec I'emplacement
stations etudiees, Pour Ie nom de ces stations (1 - 97) voir Ie chapitre «Stations
Gasteropodes».
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(Plateau du Semenlc)

1. Podu Semenieului, pres du sammet Gozna; litiere, humus et sol: Discus
ruderatus, Aegopine/la minor, Coch/odilla laminata, Balea jugularis.
2. Podu Semenicului, la c1airiere Nerganitei; bois pourri de hetre: Cochlodina
laminata, Graciliaria concilians, Baleajugularis,
3, CuI mea Nedeia, Pastravarie; litiere et humus: Cochlodina laminata.
4, Podu Semenicului, I km du sammet Capu Muntilor; Iitiere et lapidique:
Balea stabilis, Balea jugularis, Bulgarica cana,
Bassin de la Barzava: Vallee de la Barzava (versant gauche) (Monls d' Anina)
5, Yalea Barzavei, en aval du barrage Secu; litiere et humus: Acanthinula
aculeata, Aegopine/la minor,
6, Yalea Barzavei, sur la colline Ranchina (versant gauche), Strandul Yechi;
Iitiere, humus et sol: Aegopine/la minor, Monachoides incamata.
7, Yalea Barzavei, en aval du canton Minda; litiere et sol: Cmychium minimum.

8. Lunea Barzavei a Re~ila; litiere, humus et sol: Merdigera obscura,
Aegopine/la minor.
9. Yallee d'un affluent gauche de la Barzava dans Ie lieu nomme «Lunca
Barzavei»; litiere, humus et sol: Aegopine/la pura.
Bassin de la Barzava; bassin du Riiu Mare (Monts d' Anina)
10. Yalca Baciului pres de Pe~tera de la Capu Baciului; Iitiere, humus et sol:
Carychium minimum, Sphyradium doliolum, Granaria jrumentum, Cochlodina
laminata, Laciniaria plicata, Bulgarica vetusta striolata.
II. Yalea Baciului pres de la grotte Gaura Par~ului de la Capu Baciului,
Iitiere, humus et sol: Cochlodina laminata, Laciniaria plicata, Bulgarica velusta.
12. Yalea Baciului, 500 m en amant de la grotte Gaura Turcului; litiere,
humus et sol: Acanthinula aculeata.
13. Yalea Baciului a 300 m en amant de la grotte Gaura Turcului; litiere et
lapidique: Vitrea diaphana.
14. Yalea Baciului pres de la grotte Gaura Turcului; litiere, humus et sol:
Carychium minimum.
IS. Yalea Rau Mare, 500 m en amant du canton Minda; litiere, humus et
lapidique: Cmychium minimum.
16. Yalea Rau Mare, 300 m en amant du canton Minda; Iitiere, humus et sol:
Carychium minimum, Aegopine/la minor, Perforatella bidentata,
17. Yalea Cuptoare, source captee Minda (versant gauche); litiere et humus:
Carychium minimum.
Bassin de la Biirzava: bassin du Doman (Monts d' Anina)
18. Yalea Stilrnicului,
Yamila; Iitiere, humus et sol: Vitrea diaphana,
Oxychilus montivagus, Coch/odina laminata, Acieula banatiea.
19. Yalea Stilmicului, pres de Pe~tera cu Oase (versant droit); litiere et bois
pourri: Aegopinella minor, Acicula polita.
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20. Valea Stfunicului, torrent; litiere, humus et lapidique: Vitrea diaphana,
Bulgarica vetusta striolata.

21. Valea Stfunicului, pres d'un abri; litiere, bois pourris et mousses: Vitrea
diaphana.

22. Valea Stfunicului; litiere et humus: Vitrea diaphana, Aegopinella minor,
Oxychilus montivagus, Monacha frequens.

23. Valea Domanului, km 2,6 de la ville de Re~ila vers Doman; litiere et
humus; Aegopinella minor, Trichia zelebori, Laciniaria plicata.
Bassin de la riviere C~:
bassin du Buhui (Monts d' Anina)
24. Anina, cabane Maial; litiere et humus: Carychium minimum, Aegopinella
pura, Ruthenica jilograna transsylvanica.

25. Anina, canton forestier Maial; litiere, humus et sol: Carychium minimum, Acanthinula aculeata, Aegopinella pura.

26. Valea Certejului, pres de Pe~teraBuhui; litiere et humus: Spelaeodiscus
triaria friaria, Vitrea crystallin a, Aegopinella minor, O;rychilus glaber striarius,
Oxychilus depressus, Monachoides incamata, Cochlodina laminata, Laciniaria
plicata, Balea biplicata, Balea stabilis, Acicula banatica.
27. Valea Buhuiului Ii ~aua Cuptoare; litiere et humus: Sphyradium doliolum,
Spelaeodiscus friaria triaria, Chondrina clienta.
28. Valea Buhuiului pres de Pe~teraMarghi~; litiere: Sphyradium dolialum,
Perforatella bidentata, Monachoides incamata, Cochlodina laminata, Laciniaria
plicata, Bulgarica vetusta.
Bassin de la riviere Ca~: les gorges du Ca~ (Monts d' Anina)
29. Cheile Car~ului, pres de Pe~teraGradinca;litiereet humus: Spelaeodiscus
triaria tria ria, Ruthenica jilagrana.

30. Cheile C~ului,

pres de Pe~teracu Fereastra; litiere, humus et sol: Vitrea

diaphana, Herilla ziegleri dacica, Cochlodina laminata, Laciniaria plicata.

31. Cheile Ca~ului, entre Pe~teracu Fereastra et Pe~tera Celate 11;litiere,
humus et sol, mousses: Vitrea subcarinata, Aegopinella minor, Herilla ziegleri
dacica, Cochlodina laminata, Laciniaria plicata, Bulgarica vetusta.

32. Cheile Ca~ului pres de Pe~tera de sub Celate Il; litiere, humus, bois
poWTiet mousses: Granaria frumentum, Vitrea subcarinata, Oxychilus glaber
striarius, Cepaea vindobonensis,
Bulgarica rugicollis rugicollis.

33. Cheile Car~ului
Granaria frumentum,

Herilla ziegleri dacica, Laciniaria plicata,

a CelateaOrat; litiereet lapidique:Acanthinulla

aculeata,

Chondrina clienta, Vitrea diaphana.

34. Cheile Ca~ului pres de Pe~tera Liliecilor; litiere, humus, lapidique et
mousses: Aegopinella minor, Oxychilus glaber striarius, Helicella obvia, Herilla
ziegleri dacica, Cochlodina laminata, Bulgarica rugicollis rugicollis.

35. Cheile C~ului
Granaria frumentum,

pres de Pe~tera Spinului; litiere, humus et lapidique:

Chondrina clienta, Campylaea trizona.
36. Dealul Pinet Ca~ova; litiere et sol: Aegopinella minor.

a

37. Cheile C~ului

pres de Pe~teraV~ka; litiere et lapidique: Spelaeodiscus

triaria triaria, Chondrina
rugicollis.

clienta, Aegopinella

minor, Bulgarica

rugicollis
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Bassin de la riviere Cara~: bassin du Comarnic (Monts d' Anina)
38. Yalea Ponicovei, pres de Pe~temComamic; litiere ct humus: Aegopinella
minor, Oxychilus depress us, Euconulus fulvus, Perforatella
stabilis, Bulgarica rugicollis rugicollis, Acialla banalica.

bidentata,

Balea

39. Yalea Comamic en amont du canton forcstier Comamic; Iitiere, bois
pouni et lapidique: Oxychilus depressus, Monacoides incarnata.
Bassin de la riviere Ca~: les vallees GfuJi~tea etJitin (Monts d'Anina)
40. Yalea Giirli~tei, Ii 1,5 km de la source frontale; litiere et humus:
Aegopinella minor.

41. Yalea Giirli~tei,Ii 3 km en aval de la source frontale; litiere: Aegopinella
minor, Bradybaenafrulicum, Perforatella bidentata, Cochlodina laminata, Balea
stabilis.
42. Cheile Giirli~tei,en aval de Pe~terdcu Apa; litiere et humus: Granaria
{rumen tum, Chondrina elienta, Aegopinella minor, Oxychilus glaber striarius,
Helicella obvia, Herilla ziegleri dacica, Cochlodina laminata, Bulgarica rugicollis
rugicollis.
43. Yalea Jitinului Ii la source frontale; Iitiere et lapidique: Oxychilus glaber
striarius, Cochlodina laminata, Laciniaria plicata.
Bassin de la riviere Ca~: Vallee d'Oravita (Monts d' Anina)
44. Yalea Omvilei Ii la cascade Yoichila; litiere, humus et sol: Carychium
minimum,
Vitrea diaphana, Cochlodina laminata,
transsylvanica, Bulgarica vetusta, Acicula banatica.

Ruthenica

filograna

45. Yalea Omvilei, versant droit, sur I'affluent Cmcu Gorunii; litierc, sol
humifere et lapidique: Cmychium minimum, Aegopinella pura, Bradybaena
{rulicum, Monacha cartusiana, Cochlodina laminata, Bulgarica rugicollis pagana.

46. Yalea Omvilei, sur la colline Tiilva Mare (versant droit); litiere et sol
humifere: Carychium minimum, Aegopinella pura, Acicula banalica.
47. Yalea Omvilei Ii Rij; litiere et lapidique: Aegopinella pura.
48. Yalea Omvilei, 500 m en amont de Lacul Mare; litiere, humus, sol et
lapidique: Aegopinella pura, Bradybaena fruticum, Pomatias rivulare, Acicula
banalica.

49. Yalea Omvilei, sur la colline Colilia (versantgauche); litiere, sol humifere
et bois pouni: Aegopinella pura, Acicula banatica.
Bassin de la riviere Nera: bassin du Mini~ (Monts d' Anina)
50. Padurea Plopa, dans la clairiere de l'insurgence de la Pe~tem PonorPlopa; litiere: Zonitoides'nitidus, Monacha cartusiana, Cochlodina laminata, Balea
;/abilis, Bulgarica vetusta.

51. Og~ul Morii (affluent gauche du Mini~); litiere et humus: Carychium
minimum, Spelaeodiscus lriaria triaria, Vitrea transsylvanica, Vitrea diaphana,
Aegopinella pllra, -Euconulusfllivus, Rlithenica filograna transsylvanica, Laciniaria
plicata, Bulgarica edna.
Bassin de la riviere Nera: les gorges de la Nera (versant droit) (Monts d' Anina)
52. Cheilc Nerei, Ii Ciirlige; Iitiere, sol humifere et bois pourri: Pomatias
rivulare.
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53. Cheile Nerei, entre Panza lui Clean et Ie canton forestier Damian; litierc
lapidique et mousses: Oxychilus glaber striarius,
Ruthenica jilograna
trans'ylvanica, Pomatias rivulare.
54. Cheile Nerei, en amont du canton forestier Damian; litiere et lapidique:
Truncatellina cylindrica. Euconulus julvus, Cochlodina laminata.
55. Cheile Nerei
Car~ia Rolului (versant droit); litiere, bois pourri et
lapidique: Ruthenica jilograna, Pomatias rivulare.
Bassin de la riviere Nera; les gorges de la Nera (versant gauche) (Monts de la
Locva)
56. Cheile Nerei sur Ie ruisseau Og~u Porcariului; litiere et sol humifere:
Carychium minimum, Cochlodina laminata, Pomatias rivulare.
57. Cheile Nerei, en aval de Pe~tera Dubova; litiere et humus: Carychium
minimum, Oxychilus glaber striarius, Cepaea vindobonensis, Herillla ziegleri
dacica, Cochlodina laminata, Pomatias rivulare, Acieula similis.
Bassin du Danube: bassin de la Yalea Mare (Monts de la Locva)
58. Yalea Gaurii I'insurgence de Gaura Haiduceasca; litiere et sol humiferc:
Aegopinella minor, Bradybaena jruticum, Cochlodina laminata.
59. Yalea Gaurii a la resurgence de Gaura Haiduceasca; litiere et sol humifere:
Pomatias rivulare.
Bassin du Danube: defile «Portile de FieD) et les aff1uents du Danube dans ce
defile (Monts d' Almaj)
60, Yalea Mare Moldova Noua; litiere et sol humifere: Pomatias rivulare.
61. Yalea Sirinei, pres de Pe~tera Pepa (Ies gorges de la Belareca); litiere et
lapidique: Zebrina detrita, Helicella obvia.
62. YaleaSirinei
1,5 km de laconf]uence avec Ie Danube; litiere: Euomphalia
strigella, Cochlodina laminata, Laciniaria plicata, Bulgarica cana.
63. Defile du Danube, en aval de Cozla; litiere, sol humifere et lapidique:
Sphyradium doliolum, Granaria jrumentum, Aegopinella minor, Claus ilia dubia,
Balea biplicata, Bulgarica cana, Pomatias rivulare.
64. Defile du Danube, en amont de Tisovila, pres d'une source; litiere:
Aegopinella minor.
65. Yalea Morii, en amont de Cheile Ponicovei; litiere: Balea biplicata,
Acieula polito.
66. Cheile Ponicovei (ou Yalea Morii); litiere et lapidique: Herilla ziegleri
dacica, Bulgarica vetusta stria lata, Bulgarica rugicollis rugicollis.
67, Yalea Morii, dans la clairiere Poiana Popii; litiere et humus: Laciniaria
plicata, Bulgarica vetusta.
68. Dealu Ciucaru Mare, pres de Pe~tera lui Climente; litiere, sol et lapidique:
Sphyradium
doliolwn, Granaria jrumentum,
Aegopinella minor, Cepaea
vindobonensis, Herilla ziegleri dacica, Cochlodina laminata, Bulgarica vetusta
slriolata, Pomatias rivulare.
69. Dealu Ciucaru Mare entre Pe~tera lui Climcnte et Pqtera de la Gura
Ponicovei; litiere ct lapidique: Granaria ji'umentum, Oxychilus glaber slriarius,
Pomatias rivulare.

a

a

a

a

7

Gasteropodes

du Banat

147

70. Defile du Danube 11O~ova Yeche; litiere et sol: Acicula banatica.
71. Dealu Mo~u, versant danubien; litiere et sol humifere: Aegopinella minor, Cochlodina laminata, Acicula banatica.
72. Dealu Mo~u, pres du Monastere Sf. Ana (Or~ova); litiere, sol humifere ct
bois pourri: Aegopinella minor, Cochlodina laminata, Bulgarica vetusta.
73. Yalea Sudoame, en amont d'O~ova; litiere, sol humifere et bois pourri:
Acicula banatica.
Bassin inferieur de la Cerna: Yalea Cemei (versant droit) (Monts de la Cerna)
74. Yalea Cernei 11Cracu Giiurii; litiere, sol et bois pourri: Carychium minimum, Spelaeodiscus triaria triaria, Aegopinella minor, Ruthenica jilograna,
Bulgarica rugicollis rugicollis, Acicula banatica.
75. Yalea Cernei pres de Yfufu Cionci; litiere et sol humifere: Pomatias
rivulare, Acicula banatica. .
76. Yalea Cernei 11Grata cu Aburi; litiere, humus et bois pourri: Vallonia
costata, Spelaeodiscus triaria triaria, Oxychilus glaber striarius, Bulgarica
rugicollis rugicollis, Pomatias rivulare.
77. Yalea Cernei 11Pe~tera lui Adam; litiere et lapidique: Campylaea trizona,
Cepaea vindobonensis, Pomatias rivulare.
78. Yalea Cernei pres de Pe~tera Holilor; litiere, sol et bois pourri: Cochlicopa
lubrica, Vallonia pulchella, Vallonia costata, Spelaeodiscus triaria triaria,
Truncatellina cylindrica, Granaria /rumentum, Chondrina elienla, Aegopinella
minor, Aegopinella pura, Oxychilus glaber striarius, Campylaea trizona,
Cochlodina laminata, Ruthenica jilograna transsylvanica, Bulgarica rugicollis
rugicollis, Bulgarica rugicollis hasta, Pomatias rivulare, Acicula banatica.
79. Yalea Cernei 11300 m sud-ouest de Pe~tera Holilor; litiere, sol et bois
pourri: Cochlicopa lubrica, Bulgarica rugicollis rugicollis, Pomalias rivulare.
80. Yalea Cernei, pres de Pe~tera Hygeea; litiere et sol: Aegopinella minor,
Campylaea trizona, Cochlodina laminata, Bulgarica rugicollis hasla, Pomatias
rivulare.
81. Yalea Cernei, pres de la source Munk; litiere, sol et bois: Truncalellina
cylindrica, Aegopinella pura, Euomphalia strigella, Laciniaria plicata, Acicula
banatica.
82. Yalea Cernei, sur Ie plateau Coronini; litiere, sol humifere et bois pourri:
Aegopinella minor.
Bassin inferieur de la Cerna: Valea Cemei (versant gauche) (Monts du
Mehedinli)
83. Yalea Cernei, pres de Pe~tera Prisaca lui ~chiopu; litiere et lapidique:
Granaria /rumentum, Chondrina elienta, Cochlodina laminata, Laciniaria plicata,
Bulgarica rugicollis rugicollis.
84. Yalea Cernei 11Anoica lui Goron; litiere, bois pourri et lapidique:
Cochlodina laminata, Laciniaria plicata.
85. Yalea Cernei 11 la confluence avec Ie Co~iu; litiere, sol humifere et bois
pourri: Aegopinella minor, Ruthenica jilograna transsylvanica.
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86. Yalea Cernei a <<7izvoare calde»; litiere, sol humifcre et mousses:
Cochlicopa lubrica, Vitrea subrimata, Oxychilus glaber striarius, Pomatias
rivulare.
87. Yalea Cemei
Podu Cascadei; liticre, sol humifcre, mousses: Orcula
jetschini, Ruthenica jilograna transsylvanica, Pomatias rivulare.
88. Yalea Cemei, vers Crucea Alba; litiere et sol humifere: Oxychilus glaber
striarius.
89. Yalea Cemei Podu Ro~u; litiere et sol humifere: Monachoides incarnata,
Laciniaria plicata, Pomatias rivulare.
90. Yalea Cemei a Baile Herculane, pres d'une source sulfureuse; liticre et
lapidique: Carychium minimum.
91. Yalea Cemei Baile Herculane la base d'une roche; litiere et lapidique:
Agardhiella parreyssi armata, Vitrea contracta.
92. Yalea Cernei Baile Herculane; litiere, sol et lapidique: Oxychilus glaber
striarius.
93. Yalea Cernei a Toplel; litiere et sol humifere: Pupilla muscorum, Oxychilus
glaber striarius, Cochlodina laminata.
Mont Domogled (Monts du Mehedinli)
94. Muntele Domogled, vers ~aua Padina; litiere et sol humifcre: Orcula
jetschini, Aegopinella pura, Ruthenica jilograna trans;ylvanica.
95. Muntele Domogled pres de la source ~u~oare; litiere et lapidique:
Laciniaria plicata, Bulgarica cana.
96. Muntele Domogled, pres de la source Jelarau; litiere et lapidique:
Chondrina clienta, Aegopinella pura, Soosia diodonta, Cochlodina laminata,
Ruthenicajilograna,
Clausilia dubia, Laciniaria plicata, Balea biplicata.
97. Muntele Domogled, dans la reserve nalurelle Domogled; litiere et sol:
Granaria jrumentum, Chondrina elienta, Merdigera obscura, Aegopinella pura,
Soosia diodonta, Cochlodina laminata, Laciniaria plicata.
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TAXONS

IDENTIFIES

Pour ehaque espece ou sous-espece, nous presentons la repartition
geographique, les stations, (indiquees par les numeros d'ordre inscrits dans la
premiere partie de ce travail) et les mois du prelevement des echantillons.

Ord. STYLOMATOPHORA
Faro. ELLOBIIDAE

1. Carychium (Carychium) minimum O.F. Miiller, 1774. Euro-siberienne.
St. 7, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 44, 45, 46, 51, 56, 57, 74, 90 : 1Il - XII.
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Farn. COCHLICOPIDAE

2. Cochlicopa lubrica (O.F. Miiller, 1774). Holaretique. St. 78 : VII; XI; St.
79, 86 : V, XI.
Fum. ORCULIDAE

3. Orcula (Orcula)jetschini Kimakowicz, 1883. Endemique (Monts Apuseni,
Monts du Banat, depression Hunedoara). St. 87, 94 : II, VI.
4. Sphyradium doliolum (Bruguere, 1792). Sud-cst et sud europeenne, Iran.
St. 10,27,28, 63, 68 : V - XI.
5. Agardhiella parreyssi armata (Clessin, 1887). Endemique (Carpates
Meridionales). St. 91 : III.
Fum. VALLONIDAE

6. Vallonia pulchella (O.F. Miiller, 1774). Holarctique. St. 78 : I, IV, VI.
7. Vallonia costata (O.F. Miiller, 1774). Holarctique. St. 76, 78: 1- X.
8. Acanthinula aculeata (O.F. MiiIIer, 1774). Euro-siberienne, nord de
I' Afrique. St. 5, 12,25, 33 : VI - X.
Farn. SPELAEODISCIDAE

9. Spelaeodiscus (Aspasita) triaria triaria Rossmiissler, 1839. Endemique
(Carpates MeridionaIes, y compris Ies Monts du Banat). St. 26, 27, 29. 37, 5 I, 74,
76, 78 : I - XI.
Farn. PUPILLIDAE

10. Pupilla (Pupilla) muscorllln Linnaeus, 1758. Holarctique. St. 93 : IX, XI.
Fum. VERTIGENIDAE

11. Tnmcatellina cylindrica (FCrussac, 1807). Europeenne, nord de I'Afrique.
St. 54, 78, 8 I : VI - XI.
F,un. CHONDRINIDAE

12. Granaria ji'umentum (Draparnaud,
1801). Alpino-carpatique
et
mediterraneenne. St. 10,32,33, 35, 42, 63, 68, 69, 78, 83, 97 : I - XI.
13. Chondrina clienta (Westerlund, 1883) Ehm1ann 1933. Centre, cst et nord
europeenne. St. 27, 33, 35, 37, 42, 78, 83, 96, 97 :.1 - XI.
14. Merdigera obscllra (O.F. Miiller, 1774). Europeenne, nord-ouest de
I' Afrique. St. 8, 97 : V, VIII, XI.
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15. Zebrina (Zebrina) detrita (O.F. Muller, 1774). Sud-alpine, sud-est
europeenne et mediterraneenne. St. 61 : VIII.
Fam. ENDODONTIDAE

16. Discus (Discus) ruderatus (Ferrussac, 1821). Holarctique. St. I : VIII.
Fam. ZONITIDAE

17. Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O.F. Muller, 1774). Holarctique. St.
50: IX.
18. Vitrea (Vitrea) trans>ylvanica (Clessin, 1877). Endemique (Carpates
roumaines). St. 51 : VI.
19. Vitrea (Vitrea) diaphana (Studer, 1820). Alpino-carpatique et nord
balkanique. St. 13, 18,20,21,22,30,33,44,51
: 1lI - XII.
20. Vi/rea (Vitrea) subcarina/a (Clessin, 1877). Endemique (Carpates
Meridionales, y compris les Monts du Banat). St. 31, 32 : VI, X - Xl.
21. Vitrea (Vitrea) con/racta (Westerlund, 1871). Europeenne (avec Ie centre de repartition dans l'ouest). St. 91 : Ill.
22. Vitrea (Vitrea) clys/allina (O.F. Muller, 1774). Europeenne, nord-ouest
de I' Afrique. St. 26 : VI, VIII.
23. Vi/rea (Vi/rea) subrima/a (Reinhardt, 1871). Alpino-carpatiquc et sudcst curopecnne, Algerie. St. 86 : I, VI, VllI.
24. Aegopinella minor (Stabile, 1864). Centre ct sud-est curopeennc. St. I,
5,6,8,16,19,22,23,26,31,34,36,37,38,40,41,42,58,63,
64, 68, 71, 72, 74,
78, 80, 82, 85 : 1lI - Xl.
25. Aegopinella pura (Alder, 1830). Europeenne. St. 24, 25, 45, 46, 47, 48,
49,51,78,81,94,96,97:
II-Xl.
26. Oxychilus (Morlil/a) glaber striarius (Westerlund, 1881). Centre et sudest curopeenne. St. 26, 32, 34, 42, 43, 53, 57, 69, 76, 78, 86, 88, 92, 93 : I - Xl.
27. Oxychilus (Riedelit,,) depress us (Sterki, 1880). Centre ct sud-est
curopecnne. St. 26, 38, 39 : V, Vlll, IX.
28. Oxychilus (Riedeliu» mOl/tivagus (Kimakowicz, 1890). Endemiquc
(Carpatcs Meridionalcs y compris les Monts du Banat). St. 18,22 : II, VI. VIII.
Fam. EUCONULIDAE

29. Eucol/ulus (Eucol/ulw) fulvus (O.F. Miiller, 1774). Holarctique. St. 38,
51,54:VI-X.
Fam. BRADYBAENIDAE

30. Bradybaena ji'uticum (O.F. Muller, 1774). Euro-sibericnne. St. 41, 45,
48, 58 : III - VIII.
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Fam. IIELlClDAE

31. Helieella (Helieella) obvia (Menke, 1828). Centre et sud-est europeenne.
St. 34, 42, 61 : V, VIII - X.
32. Monaeha (Monaeha) eartusiana (O.F. Muller, 1774). Sud-est, sud et
ouest europeenne. St. 45, 50 : V, X - Xl.
33. Monaeha (Monaeha) frequens (Mousson, 1859). Balkanique, Asie
Mineure et Cauease. St. 22 : VI.
34. Perforatella bidentata (Gmelin, 1788). Centre, est et nord eUropeenne.
St. 16,28,38,41:
V - XII.
35. Monaehoides ineamata (O.F. Muller, 1774). Centre, ouest et nord
europeenne. St. 6, 26, 28, 39, 89 : III - Xl.
36. Euomphalia (Euomphalia) strigella (Draparnaud, 180 I). Europeenne
(commune dans la partie centrale et orientale). St. 62, 81 : II, VI- X.
37. Triehia (Xeroeampylaea) zelebori L. Pfeiffer, 1864. Endemique (Bosnie,
Serbie, Banat). St. 23 : IV, IX.
38. Soosia diodonta (Muhlfeld, 1835). Endemique (nord balkanique). St.
96,97: V-x.
39. Campylaea (Faustina) trizona (Rossmiissler, 1837). Endemique (Carpates
Meridionales). St. 35, 77, 78, 80 : I, V - Xl.
40. Cepaea (Cepaea) vindobonensis (Ferussae, 1821). Centre et sud-est
europeenne. St. 32, 57, 68, 77 ; VI - Xl.
Fam. CLAUSILllDAE

41. Herilla ziegleri daciea (L. Pfeiffer, 1848). Endemique dans Ie sud du
Banat et Ie nord-est de la Serbie). St. 30, 31, 32, 34, 42, 57, 66, 68 ; V - Xl.
42. Coehlodina (Coehlodina) laminata (Montagu, 1803). Europeenne. St. 1,
2,3, 10, II, 18,26,28,30,31,34,41,42,43,44,45,50,54,56,57,58,
62, 68, 71,
72, 78, 80, 83, 84, 93, 96, 97 ; I - XII.
43. Graciliaria eoneilians (A .. Schmid, 1857). Endemique (Carpates
Meridionales y compris les Monts du Banat). St. 2 : III, V.
44. Ruthenieafilograna
(Rossmiissler, 1836). Europeenne (commune dans
la zone centrale). St. 29, 55, 74, 96 ; V - Xl.
45. Rutheniea filograna transsylvaniea Rossmiissler, 1836. Endemique
(Monts Apuseni et Monts du Banat). St. 24,44,51,53,78,85,87,94;
II - Xl.
46. Clausilia (Clausilia) dubia Drapamaud, 1805. Europeenne (commune
dans la zone centrale). St. 63. 96 : V -IX.
47. Laciniaria plieata plieata Drapamaud, 1805. Europeenne (commune dans
lazoneecntrale).
St. 10, 11,23,26,28,30,31,32,43,51,62,67,81,83,84,89,
95, 96, 97 : 1II- Xl.
I
48. Balea (Alinda) biplieata (Montagu, 1803). Europeenne (commune dans
la zone centrale). St. 26, 63, 65, 96 ; V - Xl.
49. Balea (Pseudalinda) stabilis (L. Pfeiffer, 1847). Endemique (Carpates
de Siovaquiejusqu'au
Banat). St. 4, 26, 38, 41, 50: 1II-X.
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50. Balea (Pseudalinda) jugularis (Vest, 1859). Endemique (Carpates
Orientales et Meridionales y compris les Monts du Banat). St. 1,2,4: V - Vlll.
51. Bulgarica (Strigilecula) vetusta (Rossmiissler, 1836). Endemique
(Carpates roumaines, Ukraine souscarpatique et nord de la Hongrie). St. 11,28,
3 I, 44, 50, 67, 72 : V - XI.
. 52. Bulgarica (Strigilecula) vetusta striolata Bielz, 1861. Endemique (Monts
Apuseni et Monts du Banat). St. 10,20, 66, 68 : lll- X.
53. Bulgarica (Strigilecula) cana (Held, 1836). Centre et est europeenne. St.
4,51,62,63,95:
V -XI.
54. Bulgarica (Bulgarica) rugicollis rugicollis (Rossmiissler, 1836).
Endemique (Monts du Banat). St. 32, 34, 37, 38, 42, 66, 74, 76, 78, 79, 83 : 1- XI.
55. Bulgarica (Bulgarica) rugicollis hasta Kiister, 1847. Endemique (Valle
de Cerna). St. 78, 80 : V - XI.
56. Bulgarica (Bulgarica) rugicollis pagana (Rossmiissler, 1842). Endemique
(Monts du Banat, Monts de Mehedinli et nord-ouest de la Bulgarie) St. 45 : I.

Ord. MESOGATROPODA
Farn. POMA TIASIDAE

57. Pomatias rivulare (Eichwald, 1829). Sud-est europeenne, Asie Mineure.
St. 48, 52, 53, 55,56,57,59,60,63,68,69,75,76,77,78,79,80,86,87,89
: V-XII.
Farn. AC1CULIDAE

58. Acicula (Platyla) polita (Hartmann, 1840). Alpino-carpatique et centreeuropeenne. St. 19, 65 : III -IX.
59. Acicula (Platyla) banatica banatica (Rossmiissler, 1838). Endemique
(Carpates Meridionales y compris les Monts du Banat). St. 18,26,38,44,46,48,
49,70,71,73,74,75,78,81
: lll- XI.
60. Acicula (Hyalacme) similis (Reinchardt, 1880). Endemique (Ies monts
Locva, Retezat et Bucegi). St. 57 : V.
REMARQUES

FAUNISTIQUES,

BIOGEOGRAPHIQUES

ET

ECOLOGIQUES

1. Remarques
faunistique.
Dans les Monts du Banat et dans Ie
bassin inferieur de Cerna nous avons identifie 60 especes et sous-especes de
Gasteropodes terrestres (Tab. I). Leur repartition dans ces montagnes est tout it fait
differente. Ainsi, dans les Monts du Semenic nous avons trouve 6 especes (10%),
dont trois seulement d'ici (n" 16, 43, 50). Au contraire, dans les Monts calcaires
d' Anina nous avons inventorie Ie plus de Gasteropode (43 = 71,6%), dont 14
especes'seulement
d'ici (n" 8,17,18,19,20,22,27,28,29,32,34,37,56).
Dans .la partie calcaire des Monts de Locva nous avons trouve 7 especes et
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sous-especes (11,7%) panni lesqueles une espece manque des autres zones
montagneuses etudiees (60). Les Monts d' Almaj nous ant donne I'occasion
d'identifier 21 taxons de Gasteropodes (35%), dont une seulement d'ici (15).
Dans Ie bassin inferieur de Cerna nous avons inventorie 33 especes et sousespcces (15%), dont 10 ant ete presentes seulement dans la vallee de Cerna et
dans les montagnes qui I'encadrent (Monts de Cerna et Monts de Mehedinli)
(2,3,5,6,7,10,21,23,38,55),
Tableau 1
Prcscnce/abstncc

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

(+/-) des taxons de Gasteropodcs dans les diverses parties de la zone
ctudiee
Taxons

Carychium minimum
Cochlicopa luhrica
Orcula jetschini
Sphyradium doliolum
Agardhiella parreyssi annata
Vallonia pulchella
Vallonia costala
Acanthinula aculcata
Spe1aeodiscus triaria triaria
Pupilla mu<;corum
Truncatelina cylindrica
Granaria frumentum
Chondrina c1ienta
Mcrdigera ohscura
Z'1hrina detrita
Discus ruderatus
Zonitoidcs nitidu'i
Vitrea transsylvanica
V itrea diaphana
V itrea suhcarinata
Vitrea contracta
V itrca crystallina
V itrea subrimata
Aegopinella minor
Aegopinella pura
Oxychilus glaber striarius
OxychillL'> deprcssus
Oxychilus montivagus
Euconulus fulvus
Bradybaena fruticum
Helieella obvia
Monacha cartusiana
Monacha frequens
Perforatella bidcntata
Monachoides incamata

Monts

Bassin
inf. Cerna

Locva

Almaj

-

Anina
+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+
+
+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+

-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

-

-

-

-

Semenic

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+

-

-

-

+

+

+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-
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Tableau l(suite)
Monts

No

Taxons

36 Euomphalia strigella
37 Trichia zelebori
38 So6sia diodonta
39 Campylaea trizona
40 Ccpaea vindobonensis
41 Herilla ziegleri dacica
42 Cochlodina iaminata
43 Graciliaria concilians
44 Ruthenica filograna
45 Ruthenica fi.lograna transsylvanica
46 Clausilia dubia
47 Laciniaria plicata
48 Balea biplicata
49 Balea stabilis
50 Balea jugularis
51 Bulgarica vetusta
52 Bulgarica veUl<;ta striolata
53 Bulgarica cana
54 Bulgarica mgicollis rugicollis
55 Bulgarica rugicollis basta
56 Bulgarica mgicollis pagana
57 Pomatias rivularc
58 .\cicula polita
59 Acicula banatic3. banatica
60 Acicula similis
Total 60

Bassin

A1miij inf. Cerna
+
+

Anina

Locva

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

-

-

Semenic

-

+
+

-

+
+

-

-

-

-

-

-

+
+
+

-

+
+
+

-

-

-

+
+
+
+

-

+
+
-

+
-

-

+
+
+
+

-

-

+
-

+
+
+
+
+
-

-

+
+

-

~

-

-

-

+

+
+
+

+

-

+
+
+
+

-

-

6
(10%)

43
(71,6%)

+
7
(11,7%)

-

-

-

~
+

-

-

21
(35%)

33
(55%)

2. Remarque
biogeographiques.
Les peuplements
de
Gasteropodes terrestres des Monts du Banat et du bassin inferieur de Cerna
representent un melange d'especes et sous-especes holarctiques, euro-siberiennes,
europeenne et endemiques (Tab. 2). CelJes-ci sont: holarctiques (n" 2,6, 7, 10, 16,
17 et 29), euro-siberiennes (n" 1, 8 et 30), europeennes et Ie nord-ouest de I'Afrique
(n" 11, 14 et 22), europeennes sensu lato (n'" 21, 25, 36, 42, 44, 46, 47 et 48),
centrale-ouest et nord.europeenne (n" 35), centrale-cst et nord-europeennes (n" 13
et 34), centrale et est-europeenne (n" 53), centrale et sud-europeennes (n'" 24, 26,
27,31 et 40), alpino-carpatiques et centrale-europeenne (n" 58), alpino-carpatique
et nord-balkanique (n' 19), alpine carpatique et mcditerraneenne (n" 12), sud-alpine, sud-est europcenne et mediterrancenne (n" 12), sud-alpine, sud-est europeenne
et mMitcrraneenne (nO 15), alpine carpatique et sud-est europeenne plus I' Algerie
(n° 23), sud-est europeenne plus l' Asie Mineure (n° 57), sud-cst et sud europeenne
plus I'lran (n° 4), sud-est, sud et ouest europeenne plus I'Asie Mineure (n' 32),
endemique dans les Carpates roumaines, Ukraine subcarpatique et Ie nord de la
Hongrie (n° 51), endemique dans les Carpates de Siovaquie jusqu'au Banat
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(n° 49), endemique dans les Carpates roumaines (n° 18), endemique dans les Carpates
Orientales et Meridionales y compris les Monts du Banat (n° 50), endemique dans
les Carpates Meridionales, y compris les Monts du Banat (nO'5,9, 20, 28, 39, 43 et
59), endemique dans les Carpates Occidentales (Monts Apuseni et Monts du Banat
. (nO' 3, 45 et 52), endemique dans les Monts du Banat (n° 54), endemique dans les
Monts Locva, Retezat et Bucegi (n' 60), endemique dans la Vallee de Cerna
(n' 55), endemique nord balkanique (Serbie et Ie sud de la Roumanie) (n° 38),
endemique dans Ie sud du Banat et Ie nord-est de la Serbie (n° 41), endemique dans
la Bosnie, la Serbie et Ie Banat (n° 37), endemique dans les Monts du Banat, Monts
du Mehedinli et nord-ouest de la Bulgarie (n° 56).
Tableau 2
Repartition

des Gasteropodcs
par categories biogeographiques
(n = Hombre des especcs ct sous~especes)

Bassin
info

Monts

Categoric

biogeographique

Semeni
I1

Endcmique

Total

6 100

Euro-sibCricnne
Europecnne,

nord-ouest

de l'Afrique

Europeenne
Centre, ouest ct nord cmorcenne
Centre, est et nord cmopcenne
Centre ct est curopccnnc
Centre ct sud-est

europeennc

Airino carpatique

ct centre europcenne

Alpioo

carpatique

ct nord balkanique

Alpino

carpatiquc

et mMiterraneelUlc

Sud alpine. sud-est europccnne ct mcditcrraneenne
Alpino carpatiquc ct sud.cst europeenne, Algerie

Sud~cst curopccnnc,
Sud-cst

Asic Mincurc
ct sud curopecnnc. Iran

Sud.est. sud et cst curopecnnc. Asic
Balkaniquc,
Asic Mineure, Caucase

Mincurc

Locva

%
n
n
%
4,6 0
16,7 2
7,0 I
0
3
7,0 0
0
3
0
5 11,6 I
2,3 0
0
I
0
2
4,6 0
16,7
I
2,3 0
16,7 5 11,6 2
0
1
2,3 0
0
I
2,3 0
0
I 2,3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,3 I
0
1
0
1
2,3 0
2,3 0
0
1
0
1
2,3 0
50,0 14,0 32,6 2

1
0
0
0
0
0
I
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Holarctiquc

Anina

43

100

%
0
14,3
0
14,3
0
0
0
28,6
0
0
0
0
0
14,3
0
0
0
28,6

Almiij

Cerna

n %
0 0
1 4,8
0 0
5 23,8
0 0
0 0
I 4,8
4 19,0
I 4,8
0 0
I 4,8
I 4,8
0 0
1 4,8
1 4,8
0 0
0
0
5 23,8

%
1 12,1
1 3,0
2 6,0
8 24,2
I 3,0
I 3,0
I 3,0
3 9,1
0 0
0 0
I 3,0
0 0
I 3,0
1 3,0
0 0
0 0
0 0
9 27,3
n

7 100 21 100 33 100

De cette sommaire analyse biogeographique il resulte que la faune de
Gasteropodes terrestres des Monts dll Banat et dll bassin inferieur de Cerna se
caracterise par la presence de nombreux elements ne dcpassant pas les limites de
l'Europe (au celles-ci sont un peu depa~sees), la majorite ayant I'aire de repartition
resteinte
la zone centrale, sud-estique et sudique du continent (29 especes =
48,3%) et aussi par la presence de nombreux elements endemiques carpatiques a
l'aire de repartition restreinte au tres res!reinte (21 especes = 35%).
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La repartition des elements europeens et des elements endemiques par
categories biogeographiques (Tab. 2) montre que ceJles-ci sont Ie mieux representees
dans les Monts calcaires 0' Anina (24 taxons = 40%, respectivement 14 taxons =
23,3%) et sur les versants calcaires de Cerna (19 taxons = 31,7%, respectivement
9 taxons = 15%). Au contraire, dans Ie plateau du Semenic, entre 1000 et 1400 m
altitude, ces elements sont Ie plus faiblement representes (2 taxons = 3,3%,
respectivement 3 taxons = 5%).
3. Rem a r que s. e colo g i que s. Les Gasteropodes pulmOl1ates, etant
des animaux pluriannuels et hygrophiles, preferent les milieux humides, de
preference celui hemiMaphique. Quand les conditions climatiques sont defavorables
(secheresse prolongees, froid), la plus grand partie des Gasteropodes penetrent
dans Ie sol ou dans les grottes des alentours.
Les plus frequentes especes des Monts du Banat et du bassin infcrieur de
Ccrna sont: Cochlodina laminata (32 stations), Aegopinella minor (27), Pomatias
rivlIlare (20), Laciniaria plicata (18), Cmychillln minimllm (16), Oxychi Ills glaber
striarills (14), AciCllla banatica (14), Aegopinella p"ra (14), BlIlgarica rllgicollis
rllgicollis (II) et Granaria jrlllnentllln (10). Toutes les mItres especes sont moins
frequentes, quelques-unes etant meme trouvees dans une seule station.
Les associations locales de Gasteropodes des Monts du Banat contiennent
d'habitude plus de trois especes, les plus riches en especes se trouvant dans les
forets de Mtre instah~es sur roche calcaire.
Panni les especes identifices, Trllncatellina cylindrica, Granariajrlllnentllln.
Chondrina c1ienta, Spelaeodisclls tria ria triaria et Campylaea trizona preferent
les zones calcaires decouvertes et ensoleiJlees. Par contre, les especes Vallonia
pllichella, Zonitoides nitidlls, Vitrea diaphana, Vitrea transsylvanica, Vitrea
Sllbcarinata, Vitrea slIbrimata, Oxychi/lls glaber striarills, Ellconlllusjlllvlls, Acicula
banatica et AciC1lla similis ont besoin de beaucoup de vegetation, pour avoir des
conditions optimales d'humidite et de nourriture.
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A SECOND EXPEDITIONARY SURVEY OF THE EDAPHIC
AND STYGOBIONTIC FAUNA OF ISRAEL (MAY 1995).
GENERAL INFORMATION AND A LIST
OF COLLECTION SITES
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V. IAVORSCHI' and V. GHEORGHlU'

A presentation of the sampling programme and stations of a second Romanian-Israeli joint survey of the edaphic and stygobiontic fauna of Israel.
Le programme de collectes et les sites visites par tine secondc cxpCdition
roumano-isra61ienne concernant la [aune edaphique et stygicole d'Israe1.

I. Il\TRODUCTION

A scientific programme of cooperation between the Romanian Academy of
Sciences ("Emil Racovila" Speologicallnstitute)
and the Israel Academy of Sciences and Humanities (The "Fauna et Flora Palaestina" Committee) for the study
of soil and subterranean fauna oflsrael resulted in a first survey in May 1990 (P 0 r,
Dec u, Neg rea and Dim e n tman, 1995). A second survey was carried out by
the present authors in May 1995. Although the season was the same, results were
different in the second sampling programrne, because in that year the rainy season
was longer and the soil was more humid.
The sampling stations were spread over the Upper Galilee, the Golan Heights,
the Jordan Yalley, Jerusalem area, the Judean Desert, and Negev (see Table I). Of
the 38 sampling sites, 16 were explored for their stygobiontic fauna. One cave
(Alma) was also explored for its edaphic and guanophilic fauna.

II. METHODS

•

The terrestrial fauna was collected from the deeper (moist) layer of the litter,
from soil and from guano, by using direct manual collecting, Winkler method or
soil washing. A Tullgren apparatus, specially adapted to field work, was also used.
A light trap with a 250 W halogen bulb was used for collecting flying instars of
insects. The aquatic (surface and subterranean) faunae were collected with Baget
hand nets, the Bou-Rouch pump, and with Karaman-Chappuis probes.
ill. MATERIAL

The numerically dominant taxa in the soil samples were Acari, Collembola,
Diptera (larvae and imagines) and Coleoptera (larvae and imagines). The subterranean
Tmv. lust. Speo!' «Emile Racovitzro), 1. XXXIV, p. 157-166,
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Table 1
Collection sites
No.
1

Upper Galilee

2
3
4
5
6
7
8

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

10
11

(in meters)

Nahal Hermon (Banias) +

215/295

+380

'En Awwazim +

2031285

+90

'En Notera canal

2101276

+80

Shemurat baHula +

207/275

+70

Me'arat Alma +

198/271

+630

Berekhat Sasa +

187/271

+820

1891266

+1 100
920

Berekbat (Birket) Ram

222/293

+930

Ya'ar Odem (South) +

221/291

+980

"

Berekhat Bar'on
(Birket Bah el Hawa) +

223/283

+940

Valley

'En Yezer

2081256

-207

"

".

"

"

Jordan R.

"

(m. 'En Yezcr)

Aqeb Coast

14

Altitude

220/293

"

13

Coordinates
(Israel grid)

HaT Meron+

"

Jordan

Locality

Ya'ar Odem (North) +

"
Golan Heights

"

9

12

area.

Biogeographical

"

NE Lake Kinneret

"

"

"

-208

2101252

-208

Wadi Malih

1971193

-110

16

"
"
Carmel Ridge

Carmel Mt. (m. Muhraqa)

159/231

+470

17

Judean Desert

Nahal Perat ('Bin Fawwar) +

1831139

+90

18

Judean Hills

Jerusalem (Giv'at Ram)

1681131

+760

19

Dead Sea area

'Enot Zuqim +

1921125

-390

15

20
21
22

"

"

"
"

"
"

Nahal Dawid +

187/097

-360

Nahal Arugot +

186/096

-350

Ma'agar

186/061

-380

Hcmar

23

"
"
Northern Negev

17 Ian south of Be'cr Sheva

133/057

+340

24

Central Negev

'En Yerge'am

154/039.

-240

Nahal Zin (m. 'En 'Avedat)
127/025
"
"
., Biogeographical areas according to the Fauna Palaestina Series.
+ Nature reserve.

+480

25

"

aquatic fauna was also very diveme, with stygophilous and stygobiontic species of
Copepoda, Isopoda and Amphipoda predomination. All the material has been already
sorted out in the Biospeological Department of the "Emil Racovila' Speological Institute in Bucharest. The different taxa were sent for study to the following specialists:
Tricladida: H. Bromley, Israel (Jerusalem);
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Diplopoda, Plecoptera, Ephemeroptera and Isopoda (pro parte): I. Tabacaru,
Romania (Bucharest);
Copepoda: F. D. Por, Israel (Jerusalem);
Ostracoda: H. Meinert, The Netherlands (Amsterdam);
Amphipoda: G. Karaman, Macedonia (Skopje);
Cladocera and Chilopoda: ~t. Negrea, Romania (Bucharest) and M. Zapparoli,
Italy (Viterbo);
Pseudoscorpiones: V. Mahnert, Switzerland (Geneva);
Araneae: M. Georgescu and C. Sterghiu, Romania (Bucharest);
Acari, other than Hydracarina: N. Vasiliu, O. Ivan, M. Hutu and V. Iavorsehi
Romania (Jassy and Bucharest) and I. Juvara-Bals, Switzerland (Geneva);
Hydracarina, Isopoda aquatica (pro parte) and ColiemboIa: M. Gruia, Romania
(Bucharest);
Diplura: B. Conde, France (Nancy);
Thysanura: L. Mendes, Portugal (Lisbon);
Heteroptera (pro parte) and Dermaptera: B. Kiss and A. Stlinescu, Romania (Cluj
and Bucharest);
Gerromorpha: N. Niesser, The Netherlands (Utrecht);
Coleoptera (pro parte): E. Nitzu and V. Decu, Romania (Bucharest);
Diptera (pro parte): V. Briidescu, C. Piirvu, A. Ursu and V. Gheorghiu, Romania
(Bucharest).

IV: LIST OF COLLECTION
SITES OF EDAPHIC
AND STYGOBIONTIC
FAUNA

1. Site: Nahal Hermon (Banias) Nature Reserve, Upper Galilee.
Date: 9 May 1995.
Temperatures: (8:20, 9:00 and 10:00 a.m.) 14.5°C, 17.9°C and 16.6°C in
air; 14.loC and 13°C in moist soil under litter of Platanus orientalis and Quercus,
14.loC in the spring water.
Relative humidity in air: 53%.
pH of the spring water: - 6.
Fauna: A. Litter of Platanus orienta lis on the bank of the Nahal Sa'ar river
(tributary of Nahal Hermon) - Isopoda, Diplopoda, Pseudoscorpiones, Acarina,
Collembola, Heteroptera, Coleoptera, Diptera.
B. Litter of Quercus on the bank of the Nahal Sa'ar river - Oligochaeta,
Gastropoda, lsopoda, Chilopoda, Diplopoda, Pseudoscorpiones, Araneae, Acarina,
Collemuola, Thysanura, Heteroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera.
C. Spring inside the Nature Reserve. Water filtering method with Baget net,
for a 16-h period - Cyelopidae, Harpacticoida, Calanoida, Amphipoda, Hydracarina,
Collembola, Pleeoptera (many larvae), Coleoptera (larvae).
2. Site: 'En Awwazim,
Date: II May 1995.

Upper Galilee.
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Notes: A little stream with bigger flow in the winter period (sampling site in
a basin situated near the road).
Temperature: (7:09 p.m.) 22.4°C in the water.
pH of the water: - 6.5.
Fauna: Collected during 14 hours with a water trap (balance) using chicken
liver as an attractant - Tricladida (abundant), Oligochaeta, Ostracoda, Cyclopidae
(numerous specimens), Isopoda, Amphipoda (two stygobiontic species of
Nyphargidae were described from this site in 1972 and 1985: Foroniphargus pori
Karaman and Niphargus nadarini Alout), Hydracarina, Acarina, Collembola,
Heteroptera, Coleoptera (larvae), Diptera (larvae).
3. Site: 'En Notera canal, Upper Galilee.
Date: 9 May 1995.
Temperatures: (12:30 p.m.) 25°C in air; 20.3°C in stream water; 20.5°C in
hyporheic probe.
pH of the water: - 6.5.
Fauna: No capture was recorded.
4. Site: Shemurat haHula (Hula Nature Reserve), Upper Galilee.
Date: 9 May 1995.
Notes: The specimens were collected from different areas of the nature reserve. (See also Po r, Decu, Negrea
and Dim en tman, 1995.)
Temperatures: (4:00 p.m.) 23.TC in air; 21.3°C in the moist soil.
Relative humidity in air: 43%.
pH of the water: - 6.
Fauna: A. Hand-collected, under stones, rotten woods and Bubalus dung Gastropoda, Isopoda, Araneae, Acarina, Hydracarina, Heteroptera, Coleoptera
(especially Scarabeidae), Diptera.
B. Lighting trap - Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera (Anopheles
tenebrosus, Culiseta annulata, etc.).
5. Site: Alma Cave (Me 'arat Alma), the Galilee Mountains (Upper Galilee).
Date: 10 May 1995.
Notes: It is a tectonic cave altered by phreatic dissolution and formed in
Cretaceous carbonates (dolomite). It is one of the longest (496 m) and deepest
(-108 m) of Galilee. The fauna samples were collected from the large hall of
the cave. The hall is very descendent and has a large aperture, being lighted as
far as the bottom. The floor is covered by rocks, clay and excrement of birds
(Petronia petronia, "rock sparrow" - Passerinae), which have their nests in
the cave walls.
Fauna: A. From guano, hand-collected and sorted with a modified Tullgren
apparatus - Chilopoda, Araneae, Acarina, Collcmbola, Hcteroptera, Coleoptera,
Lepidoptera, Diptera.
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B. Soil washing - Diplopoda, Pseudoscorpiones,
Collembola, Heteroptem, Coleoptem, Diptera.

Araneae,

Acarina,

C. At the exterior, near the cave, under stones and dung - Acarina, Coleoptem.
6. Site: Berekhat Sasa, Upper Galilee.
Date: 10 May 1995.
Notes: Semipermanent pond with the bank covered by dense vegetation
(JUIlCUS and Cypemceae) and by stones.
Tempemtures: (5:00 p.m.) 19.6°C in air; 22.2°C in soil; 24.8°C in the pond
water.
pH of the water: - 7.
Fauna: Hand-collected under stones -Isopoda, Chilopoda, Amneae, Acarina,
Collembola, Coleoptera, Diptem.
7. Site: Har Meron, Upper Galilee.
Date: 10 May 1995.
Notes: A site with Quercus primary forest, with moist soil, at I 200 m altitude above the sea level.
Tempemtures: (3:00 p.m.) 21.5°C in air; 13.6°C in soil.
Relative humidity in air: 65%.
Fauna: Hand-collected from litter and under stones, collected from litter and
soil surface with Winkler apparatus and sorted with a modified Tullgren apparatus
- Oligochaeta, Chilopoda, Pseudoscorpiones, Amneae, Acarina (numerous specimens), Heteroptera, Coleoptera, Diptem.
8. Site: Ya 'ar Odem (Nortb), the Golan Heights.
Datc: 8 May 1995.
Notes: Forest of Pinus and Cupressus at 920 m altitude above the sea level.
Soil partially covered with herbaceous vegetation.
Fauna: Hand-collecting method. Winkler appamtus was used to collect, and
Tullgren appamtus to sort the invertebmtes from the soil samples taken from litter
and under the stones - Isopoda, Chilopoda, Diplopoda, Pseudoscorpiones, Acarina,
Collembola, Hymenoptem, Coleoptera, Diptera, Heteroptem.
9. Site: Berekhat (Birket) Ram, the Golan Heights.
Date: 8 May 1995.
Notes: Natural lake, very polluted with organic stuff.
Tempemtures: (12:00 p.m.) 14. 10°C in air; 20°C in soil; 16.9°C in the lake
water.
Relative humidity in air: 64%.
pH ofthe lake water: - 6.5.
Fauna: A. Hand-collecting method, under the stones - Acarina, Collembola,
Coleoptem.
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B. Samples from the lake - Copepoda-Calanoida,
(larvae and imagines), Heteroptera.

Odonata (larvae). Diptera

C. Karaman-Chappuis probes, near the water, in the sandy soil mixed with
mud - Oligochaeta, Calanoida, Symphila, Pauropoda, Acarina, Collembola,
Heteroptera, Hymenoptera, Diptera.
10. Site: Ya'ar Odem (South), the Golan Heights.
Date: 8 May 1995.
Notes: Forest of Quercus itaburensis and Quercus caliprinos at 980 m altitude above the sea level.
Temperatures: (10:00 a.m.) 12.2°C in air; soil temperature: 11.8°C.
Relative humidity in air: 66%.
Fauna: A. Hand-collecting method, from litter, under stones, collected from
litter and the soil surface with the Winkler apparatus and sorted with a modified
Tullgren apparatus - Diplopoda, Pseudoscorpiones, Aranea, Acari, Collembola,
Heteroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera.
B. Soil washing - Oligochaeta, Isopoda, Chilopoda, Diplopoda, Araneae,
Acarina, Collembola, Diplura, Diptera.
II. Site: Berekhat Bar 'on (Birket Bab el Hawa), the Golan Heights.
Date: 8 May 1995.
Notes: A semipennanent water body, at '940 m altitude, on the moist soil
covered with herbaceous vegetation. A place used to water the cows, sprinkled
with stones and dung.
Temperatures: (1 :30 p.m.) 2l,70C in air; 23.4°C in soil.
Relative humidity in air: 64%.
pH of the lake water: - 6.5.
Fauna: Hand-collected, under stones and cow dung - lsopoda, Araneae,
Acarina, Chilopoda, Collembola, Hymenoptera, Coleoptera.
12. Site: 'En Yezer, the Jordan Valley.
Date: II May 1995.
Notes: Temporary stream which forms during the hibernal season, a semipennanent pool. Rich vegetation composed of Bromus, Phragmites, Tamarix, etc.
Temperatures: (II :30 a.m.) 41.3°C (at sunshine) in air; 19.2°C in soil; 22.loC
in water.
Relative humidity in air: 53% on the bank; 46% at I m distance from the bank.
pH of the water: -7.5.
Fauna: Hand-collected under stones - Araneae, Heteroptera, Hymenoptera,
Coleoptera, Diptera.
13. Site: Jordan R. bank (nr. 'En Yezer), the Jordan Valley.
Date: II May 1995.
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Notes: The investigated area was situated at the Jordan's river mouth in Lake
Kinnerct. A dcep layer (10-15 cm) of basaltic debris was investigatcd for interstitial fauna.
Temperatures: (I :00 p.m.) 41.3°C in air (at thc soil level).
pH of the lake water: -7.5; pH ofthc water from the hyporheic probe: -7.
Fauna: A. Hyporheic probe - absent.
B. Soil samples from the bank ofthe lake- Collembola, Acarina, Coleoptera.
14. Site: Aqeb Coast, NE Lake Kinneret, the Jordan Valley.
Date: II May 1995.
Notes: The bank of the lake, covered with basaltic fragments and shells.
Temperaturcs: (2:00 p.m.) 23°C in air; 24.1 °C in the lake water; 21.8°C in
the hyporheic probe (-35 cm).
pH of the lake water: - 6; in the hyporhcic probe: - 7.
Fauna: From interstitial environment, extracted with the Bou-Rouch pumpOligochacta, Gastropoda, Ostracoda, Copepoda, Cladocera, Collembola, Diplura,
Diptera.
15. Site: Wadi Malih, the Jordan Valley.
Date: 7 May 1995.
Notes: Oligohaline permanent stream with gravel and stones, with dominant
vegetation formed by Chara and Typha. Bou-Rouch pump was used to collect
spccimens from some sampling sites along the stream.
Temperatures: (5:00 p.m.) 24°C in air; 23.1 O°C in water stream; 22.1 O°C in
the water from Bou-Rouch probe.
Relative humidity in air: 32% at I m distance to the Jordan Valley; 37% on
the bank of Jordan.
Fauna: A. Hyporheic (at -I m deep and at I m distance to the bank) Oligochaeta, Ostracoda, Harpacticoida, Diptera (larvae).
B. Hand-collecting
mcnoptera, Coleoptera.

method, under stones near the stream - Araneae, Hy-

16. Site: The Carmel Mountain (nr. Muhraqa), Carmel Ridge.
Date: II May 1995.
Notes: Thc fauna samples wcre takcn from an area ncar thc Muhraqa Monastery, a forest of Quercus.
Tcmperaturcs: (5:00 p.m.) 19.8°C in air; 14°C in soil.
Relative humidity in air: 56%.
Fauna: From litter and on thc relatively moist soil, hand-collccted and sorted
with a modificd Tullgren apparatus - Isopoda, Chilopoda, Pseudoscorpiones,
Araneae, Acarina, Diplura, Thysanura, Heteroptera, Hymenoptera, Coleoptera,
Dipter.!.
17. Site: Nahal Perat ('Ein Fawwar),

the Judean Desert.
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Date: 7 May 1995.
Notes: The water of some intennillent springs is collected in a reservoir
which wa.' used in the past as a water source for Jerusalem. The water from this
reservoir is collected in an aqueduct. Some water accumulations are fonned from
loss of water along this aqueduct.
Temperatures: (12:00 p.m.) 24.3°C in air; 20.8°C in the lake water; 11°C in
the hyporheic probes (from -70 and -50 cm deep).
Relative humidity in air: 38%.
Water pH in probes: - 6.5.
Fauna: A. Under stones, using hand-collecting method - Coleoptera, Diptera,
Heteroptera.
B. Bioderm washing - Coleoptera.
C. From spring water, using water-filtering method, for a 2-hour period, at
the aqueduct level- Ostracoda, Copepoda-Cyclopidae, Copepoda-Harpacticoida,
lsopoda, Hydracarina, Plecoptera (larvae), Ephemeroptera (larvae), Coleoptera,
Diptera (larvae), Heteroptera.
D. From hyporheic, using Bou-Rouch pump, probe at 1 m distance from the
water surface and -70 cm deep - Oligochaeta, Ostracoda, Cyclopidae, Diptera
(larvae), Hymenoptera, Heteroptera.
E. From hyporheic, using Bou-Rouch pump, probe at -50 cm deep, under
the strcam bollom - Ostracoda, Cyelopidae, lsopoda, Hydracarina, Acarina, Diptera
(larvae), Heteroptera.
18. Site: The Hebrew University of Jerusalem (Giv'at Ram), the Judean
Hills.
Date: 14 May 1995.
Fauna: Collected from Jiller and from the superficial soil, near the E.S.E.
Department's courtyard - Araneae, Collembola, Coleoptera.
19. Site: 'Enot Zuqim ('Ein Fashkha), the southern part of the nature reserve, near the shore of the Dead Sea.
Date: 16 May 1995.
Notes: Lacustrine terrace oflithosols (mud, sand and calcareous fragments),
crossed by numerous streams of brackish water and covered with a vegetation
composed of A triplex, Tamarix, Juncus, Phragmites. Site with donkey dung (see
also P 0 r, 0 e c u, Neg rea and 0 i men t man, 1995).
Temperatures: (11 :20 a.m.) 32.6°C in air; 26.3°C in the spring water.
Relative humidity in air: 28% at 1 m distance from the spring; 34% near the
spnng.
pH of the water: -7.
Fauna: Collected from springs with Baget nets (during a 90-minute filtering
period) and with Bou-Rouch pump - Foraminifera, Oligochaeta, Ostracoda,
Cyclopidae, Harpacticoida, Isopoda, Amphipoda, Coleoptcra (larvae).

9

Expeditionary survey of Israeli fauna

165

20. Site: Nahal Dawid (in the Nature Reserve of the 'En Gedi oasis),
Dead Sea area.
Date: 17 May 1995.
Notes: Nahal Dawid fed to the north the oasis; it springs from the slope ofthe
Yishai Mountain and flows through a vegetation of Phragmites,Arundo donax,
Typha and various other vegetations. There are two spectacular waterfalls. The
fauna was collected from the base ofa little waterfall situated before Shulamit Fall,
on a wet surface covered with sand, gravel and stones covered with Bryophyte; a
little more in the lower level, the water loses in the soil.
Temperatures: (8:00 a.m.) 19.9°C in air; 23.5°C in the stream water; 22.8°C
in the probe water (-1.30 m deep).
Relative humidity in air: 49%.
pH of the water: - 6.5.
Fauna: A. Hand-collected under stones and on the surface of the water Isopoda, Araneae, Heteroptera (especially Gerromorpha), Coleoptera, Diptera.
B. From wet and dripping wet moss - Gastropoda, Hydracarina, Collembola,
Heteroptera, Coleoptera, Diptera.
C. From the interstitial environment (-1.30 m) with Bou-Rouch pump Oligochaeta, Cyclopidae, Isopoda, Amphipoda, Hydracarina, Plecoptera, Coleoptera
(larvae), Diptera.
21. Site: Nahal Arugot (in the Nature Reserve of the 'En Gedi oasis),
Dead Sea area.
Date: 16 May 1995.
Notes: Nahal Arugot is located in the south of the 'En Gedi oasis, the largest
oasis on the western shores of the Dead Sea, situated on the Syrian-African Rift, in
an arid, deserted environment. The samples were taken from a sector of a channel
by 150 m, situated at 500 m distance to the Dead Sea. A little more in the upper
level, the stream water loses in the soil. The riverbed is large and covered by
stones, gravel and sand. The vegetation is dominantly formed by Tamarix.
Temperatures: (2:00 p.m.) 33.2°C in air; 31.5°C in the stream water; 28.5°C
in the hyporheic probe; 36.1 °C in soil.
Relative humidity in air: 21% at I m distance from the bank of the stream;
31 % at the stream bank.
pH of the water: - 6.5.
FaLlOa:A. Hand-collected, under stones - Isopoda, Araneae, Heteroptera,
Coleoptera, Diptera.
B. From the interstitial environment, collected with Bou-Rouch pump and
Kamman-Chappuis probes - Cladocera, Ostracoda, Cyclopidae, Hydracarina, Coleoptera (larvae), Diptera (larvae).
22. Site: Ma 'agar Hemar, Dead Sea area.
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Date: 17 May 1995.
Notes: Area with permanent lakes (natural or artificial), with freshwater or
brackish water, with artificial or natural feeding.
Temperatures: (4:00 p.m.) 26.3°C in air.
Fauna: Absent in the interstitial environment from the bank of two artificial
lakes. Under the stones there were collected many specimens of Deffilaptera.
23. Site: Be 'er Sheva (sand dunes, 17 km south ofBe'er Sheva), northern
Negev.
Date: 17 May 1995.
Notes: Sandy zone partially covered with grassy vegetation and Tamarix.
Fauna: Collected under stones and on the sand - Araneae, Scorpiones,
Heteroptera, Hymenoptera - Formicidae, Coleoptera.
24. Site: 'En Yorqe'am, central Negev.
Date: 17 May 1995.
Notes: Negev Desert is part of the global Saharan belt, with precipitations
lower than 200 mm/year. The samples of fauna were collected from two wet areas
remained after the evaporation of two semipermanent ponds. There were formed
after the raining period on the sandy bottom of the canyon. In the water there were
found Heteroptera (Gerromorpha), Coleoptera, Diptera (Culicidae).
Relative humidity in air: 34% at I m distance from the wet area; 49% ncar
the wet area.
pH of the water: - 6.
Fauna: Collected from the interstitial environment with Bou-Rouch pump
(-1.2 m) - Oligochaeta, Cladocera, Ostracoda, Cyclopidae, Isopoda, Diptera.
25. Site: Nahal Zin (nr, 'En 'Avedat), central Negev.
Date: 17 May 1995.
Notes: The investigated area is situated in a valley up to the canyon, with
temporary ponds remained after the raining period.
Fauna: Collected from a small eutrophic temponuy pond, with green algaemany larvae of Culicidae and of water beetles.
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UN COMP ARTIMENT ECOLOGIQUE MAJEUR POUR LA
STYGOFAUNE : LE PSAMMAL
CORNELIU

PLE~A

Apres avoir pa.o;;se en revue d'une [aeon tres succincte les investigations sur la
[aune interstitielle
travers Ie temps, l' auteur demontre que Ie nom correct et appropri6
qu'it faut utiliser dans Ie language international pour ce biotope est celui de psammal.
Avec sa bioccnose (Ie psammon) it constitue un ecosysterne (micro-ecosysteme)
qu'on peut I'appeler stygocoen.

a

A partir du XX, sieclc certains investigateurs se sont adonnes a l' etude de ce
qui vit dans les sediments de sable deposes so it au fond de la mer, au bord de ce11eci, des lacs, ou ceux qui accompagnent les cours d'eau epiges. Nature11ement, ces
plages «de sable» ont genemlement une structure heterogene composees pour la
plupart d'un melange de sable et de gmvier. Peu a peu on est arrive de se rendre
compte qu'il s'agissait d'un habitat nouveau, prHerentiel sinon exclusifpour certains
biontes.
Historiquement, manque d'une meilleure epreuve, il semble que ce sont les
hydrobiologistes
russes D.N. Z ass 0 u kin e, N.M. K a ban 0 v et E.S.
N e i z v e sst nova
(1927) qui se sont appliques les premiers a une etude
approfondie de ce biotope. En poursuivant leurs recherches sur les bancs de sable
situes au bard de la riviere Oka (bassin de Volga) a proximite de la localite Murom,
ils baptisent la communaute d'etres vivants de cet habitat «psammOll». Sans
conna1tre les travaux des Russes, l'Americain N.A. Co bb (1929) signale la
presence des Nematodes dans un habitat pareil: «marine beach sand». Le Polonais
1. Wi s z n i e w ski (1934) mentionne que pendant 1931 et 1932 il a etudie Ie
«psammon lacustre» ... «c' est-a-dire I'ensemble particulier d' organismes, habitant les
sables humides qui s'etendent Ie long des rives des lacs, immediatement au-dessus du
niveau d'eaw) (I.c. p. 143). 11faut egalement resignaler, panni les pionniers, C.B.
Wi Iso n (1935) qui se rendait compte aussi qu'il s'agit d'un vrdi biotope.
Une veritable pleiade d' investigateurs vont continuer ces recherches concernant
la faune interstitie11e,mais c'est a peine A. Rem a n e (1951) qui lui donne Ie premier
un nom approprie: Ie <<psamma/». Mais Mias! la plupart des auteurs qui ont etudie les
divers groupements d'animaux preleves du psammal (qu'il soit marin, saumiltre ou
continehtal) ont, semble-t-il ignoreles resultats des trois pionniers russes et c'est
C. Mot a ~ (1962) qui revient Ie merite de les «rehabilitem.
De nombreux auteurs ont continue ces investigations sur Ie psammal, dont la
succession et les resultats ont etc passes en revue surtout par CI. Del a mar e
Deb 0 u tt c v i II e (1960) et synthetises plus recemment dans Ie magnifique travail <<S!ygofauna Mundi» realise sous les soins de L. Bot 0 ~ a n e a n u (1986).
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Disons encore qu'un las d'auteurs ont utilise, itjuste titre d'ailleurs pour la plupart
des cas, des termes dont nous nous limiterons d'en donner seulement quelques
exemples: <<Interstitial HabitaD> ( = Ie biotope interstitiel), «Sandliickcnsystem»,
«sous-ecoulemenD>, «faune interstitielle des sables submerges», «nappe phreatique»,
«hyporheique», «meiobenthos», etc. etc. Rappelons aussi S. H u sma n n (19661971) qui a propose une nomenclature tres riche et tres detaillee mais qui rcste
dans sa plupart, it notre avis, d'une valeur pur «technique» voire artificielle.
Mais, de toute fayon, une chose reste certaine: qu'il s 'agit d' un meme biotope,
celui-<;iayantune multitude de bioscenes (voir pour ee terme notre «Microglossaire
de Stygologie» (C. PIe ~a, 1985), et dont Ie nom utilisable dans Ie language international doit rester eelui de psammal. Quoi qu'il en soit, on est oblige de proc6der
de eette favon pour des raisons de priorite et de convenance.
D'autre part, suite des nombreuses recherches effectuees sur Cc biotope on
peut concevoir que celui, avec sa biocenose, constitue un veritable ecosysteme (ou,
encore plus precisement un microecosysteme, dans Ie sens de R. D a j 0 Z, 1971).
On peut hierarchiser la place du psammal parmi les categories ecologiques
avoisinantes dans Ie tableau suivant:
Tableau 1
Compartiments ecologiques de la Stygofaune: la place du psammal et de son ecosystemc

Ecosysteme

Bioscene
(= Bioskene
(=Habitat)
= Facies
I Bioce,nose
= Merotope
(=Community)
= Microhabitat)

PSAMMOCOEN'

PSAMMAL
IPSAMMON

Biotope

Biodomaine

B. hypoge
(= soutterain)

Milieu vital

M.v.
aquatique
(=Milieu
aquatique
soulerrain)

Biocore
I Biarne

STYGAL
ISTYGON

voir
HUSMANN

(1971) !

* ce tcrmc a etc propose par S. Husmann
(1970) pour designer «l'ecosystcmc dcs caux
souterraines), chose qui, notre avis, est une interpretation tout fait crounce, mais. en tentant
compte de son suffixe - eDEN, appropric pour un Ccosysteme. nOllSl'avons adoptc avec un autre
sens plus precis.

a

a

Afin de preciser au besoin la nature ou la place du psammal, par ci ou par lil,
l'utilisation
de certains termes derives (comme «thalassopsammah>,
«/imnopsammal» et d'autres) designant une bioscene (= bioskcne, facies, merotope,
microhabitat) pourrait rester utile dans bien de cas.
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CHRONOLOGIE DES FAUNES DE MAMMIFERES
PLEISTOCENES DU NORD-OUEST DE LA ROUMANIE
ET EVOLUTION DES LAGURINES (RODENTIA)
ELENA TERZEA

L 'auteur prescotc la succession des faunes de Mammiferes decouvertes dans
lcs depots karstiques de Bctfia et de Chiscau-I (dep. de Bihar). Ccttc succession,
couvrant Ie Pleistocene infcrieur ct Ie dehut du Pleistocene moyen (EburonienCrorncrien moyen), est fondee sur la composition des ensembles mammaliens, sur
Ie stade evolutif des reprcscntants des principalcs lignccs d'Arvicolides ct parfois
aussi sur la superposition stratigraphique. On indiquc la position de chague faune dans
Jcs schemas biochronologiqucs
de l'Europe Centrale et Orientale et on etablit des
correlations avec la chronologie climatique, edifice a partir des donnees polliniqucs.
Le travail s'achcvc avec l'csquissc de I'evolution des Lagurines ainsi qu'clle
rcs.sort dc la documentation paleontologiquc resultant des sites du Nord-Ouest de la
Roumanie ct des informations bibliographiqucs actuelles.
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I. INTRODUCTION

Le nord-ouest de la Roumanie - notamment Ie departement de Bihor _
represente une region de grand interet pour la chronologie du Pleistocene inferieur
et du debut du Pleistocene moyen.
En effet, Ie nombre important de gisements fossiliferes decouverts dans les
fissures karstiques ou dans les anciennes grottes (comme celles de Betfia, Chi~~u
et Subpiatra) ainsi que la richesse et la grande diversite des faunes identifiees dans
chaque site ont offert une excellente base pour I'ectification d'une biochronologie
fine et pour la reconstitution ee I'evolution du climat local. lls nous ont fourni
egalement une riche documentation pour elucider la phylogenie des Arvicolidf$
arhizodontes et tout particulierement des Lagurines. Ce demier groupe est represente
ici par une serie continue de formes qui marquent les differentes etapes du Pleistocene
inferieur et moyen et permettent des correlations biostratigraphiques Ii I'echelle
eurasiatique.

II. CHRONOLOGIE

DES FAUNES

DE MAMMIFERES

La plus ancienne faune de cette region, celle de Betfia-XIII, remonte au debut
du Pl6istocene, comme I' indique I' apparition des premiers Arvicolides arhizodontes
Trav. Ins1. Speo!. <<Emile Racovitzm~, 1. XXXIV, p. 171-1R6, Bucarest, 1995
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- Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus deucalion et Lagurus arankae - en
association avec maintes especes d' origine pliocene, telles que Prospalax priscus,
Villanyia exilis, Mimomys pliocaenicus, M. tom ens is, M. pitymyoides, Borsodia
newtoni, etc. I..•presence de certaines fonnes thennophiles, comme Macaca 'ylvana
{loren tina et une espece d'ecureuil volant, ainsi que Ie developpement important
des Castoridae, Gliridae et Muridae pennettent d'attribuer cette faune il une phase
temperee, probablement contemporaine d'un interstade de l'Eburonien moyen
(Tableau 1).
En ce qui concerne Lagurus arankae, il convient de rappeler qu'il se distingue
par une structure dcntaire tres primitive, materialisce dans les traits suivants:
- email plus epais clmoins diftcrencie que chez les representants plus tardifs
de cette ospece;
- absence presque constante de 1a «protuberance laguroi'dc» sur les molaires

Fig. 1. - Lagllrlls arankae Krctzoi

de 8-XIII:
A-B, j\:11 dcxt., variabilitc
du
compJcxe anteroconide; C. MI sin.,
"ans
protuberance
laguroYdc
(~Lagurus-Faltc);
D, M2 sin., sans
]1l'Oturoci<mcc laguro'ide; E, t\.V dcxt ..
a\'~l:
eb,lliche de protuberance
laguroi"de ct de Lagurosinus;

F. MJ

sin .. avec Lp simple,
largemcnt
confluent avec Ics TJ ct T4,

supericures (Fig. 1);
- conflucnce des elements constitutifs distaux (T" T" Lp.) de la M';
- apparition sur quelques M, d 'un epaississement basal de l'email, qui reflete
la tendance il la limitation de la croissance de la couronne; cependant sous cet
epaississement «cingulaire» la couronne continue il croitre mais plus etroile et
avec I.email plus mince.
Comme frequence, Lagl/YUs arankae occupe la troisieme place panni les
Arvicolides, etant devance par les Mimomys et par Microtus p. del/caliol/.
Un peu plus reeente est I'association dc Mammiferes de Betlia-X, caracterisee
par un remarquable renouvellement. A ce niveau chronologique on constate la
disparition de la plupart des survivants villanyiens, la diminution du taux et de la
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diversite des Mimomys et la preponderance des Arvicolides arhizodontes (approx.
75% du total des Arvicolides). Microtus pliocaenicus est represente par la sousespece nominative et Lagurus arankae, qui domine la faune de ce site, a une structure
dentaire typique (approx. 50% d'exemp!aires presentent des molaires superieures
a «protuberance laguroide»).
Eu egard
ces changements de composition et de degre d'evolution par
rapport it la faune de Betfia-XIII, nous avons attribue I'ensemble mamma lien de
B-X it une phase plus recente du Pleistocene inferieur, phase qui pown;t
correspondre au debut du Waalien.

a

A un intervalle chronologique ultCrieur se rattachent les faunes de B-XI, B-IX
et B-VII/I, contenant Microtus pliocaenicus et Lagurus arankae evolues (avec
des pourcentages eleves de morphotypes progressifs). Cet intervalle est marque
par quelques evenements evolutifs et de dispersion importants, comme: I'apparition
d 'une nouvellc Iignee de Lagurines, representee par Prolagurus praepannonicus
(B-XI); la premiere immigration dans nos can trees de Lemmus lemmus et de Gulo
schlosseri
(B-VII/la);
I'extinetion
des derniers survivants
pliocenes;
!'individualisation,
par gradualisme phyletique, de Prolagurus pannonicus
(B-VIIIlf). Les faunes de ces 3 sites definissent une suite de phases climatiques
probablement contemporaines du Waalicn inferieur final et du Waalien moyen et
SUperIeur.
Du point de vue biochronologique, l'association de Mammiferes de B-XIIl
marque Ie debut du Biharien et correspond it la biozone Microtus pliocaenicus
deucalion, alors que les faunes de B-X, B-XI, B-1 X et B-VII/I representent des
phases successives de la biozone Microtus p. pliocaenicus.
Une nouvelle etape de renouvellement de la faune locale - par evolution et
migration - est revelee par I'ensemble mammalien de Betfia-V. II renfenne, comme
especes guides, Microtus hintoni et M. burgondiae, individualises par cladogenese
it partir dc M. pliocaenicus, et Lagurus tramylvanicus, differencie par evolution
phyletique de L. arankae (Fig. 2). I.c genre Mimomys cst represente par M. savini
et par une forme Cvoluee de M. pusiilus.
Le grand developpement des Cricetides, Lagurines et des Lagomorphes, la
predominance du genre Microtus et la rarete des especes sylvestres indiquent
I'appartenance de cette faune it une phase it climat continental. Le niveau evolutif
des Arvicolides pennet d' encarder cette phase dans Ie Menapien superieur, succedant
immediatement it !'etape representee par la faune des Valerots-2(C h a lin e, 1972;
C h a lin e et aI., 1985).
Biochronologiquement,
B- V correspond it la zone Microtus hintoni
(Rabeder,1981).
A cette meme biozone se rattache la faune un peu plus jeune de Chi~cau-l,
caractetisee par la predominance de Pliomys coronensis, Ie developpement important
de Microtus hintoni, represente par une sous-espece progressive, et par Ia faible
frequence des genres Clethrionomys et Mimomys. Lagurus transylvanicus, tres
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Fig. 2. - Lagurus trallsy/v{micus
Terzea, de B-V:
A-I, M1 - variabilite du complexe
antcroconide; A-C, M, sin., morphotypc-arankae; D-E, M, sin., morphot>:pe-praetransylvaniclls;
F- H, M I
sm. et dcx!., morphotype-lra!/syf.
val/jclls;
I, M I dext., morphotypcpraetransiens;
K, tvP sin.,
morphotype-transylvanicus
(avec
6bauchc de Al4 et Lagurosinus); L.
M] dext., morphotypc-praelransiens
(cb,lllches d'A14 ct Ab).

1mm

homogenc au point de vue morphologique, est legeremcnt plus evolue que Ie
representant de cette espece trouve B-V, comme il ressort du pourcentage reduit du
morphotypc-arankae (7,14% par rapport a 36,36% a B-Y) (Te r z e a, 1989; Fig. 3).
En considerant aussi bien l'evolution plus avancec des Arvicolides que la
presence de certaines formes thermophiles (1Jystrix et Crocidura), nous avons
altribue I'ensemblc mammalien de Chi>ci'ill-l a une phase rclativement cballde et
seche, qui pourrait correspondre au debut dll Bavelien (T e r z e a, 1994, 1995).

a

A un intervalle chronologique subsequent se raltachent les falines IIivlill/omys
pl/sillus (evolue) et M. savilli, decouvertes dans la sequence de couches de B-YIl/3;
elles meltent en evidence la diversification rapidc du genre Microtus en memc
temps que Ie Mclin graduel des Lagurines. La plus ancicnne d'entre elles, celie de
B-VIl/3a, se remarque par la preponderance de Lagurus transylvallicus, Ie taux
eleve de Microtus (T) arvalidens, represente par une forme primitive, la faible
frequenee des especes sylvestres et l'apparition de deux immigrants m6diterraneens
- l'Hystrix et I'Apodemus mystacinus.
La suivante, de B- YIl/3b, characterisee par la diminution de la frequence des
Lagurines, I' absence des formes thermophiles et la reapparition de Lemmus lemmus,
date d'une phase de deterioration climatique; en ce sens plaide aussi la presence de
Microtus (S.) gregaloides et M. ratticepoides, especes identifiees pour la premiere
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1 mm

Fig. 3. - Lagurns tramylvanicus Terzca, de Chi~cau-I (Ia population type):
A, M, dcxt., morphotype-arankae; S, M1 sin., morphotype-tran ....
ylvanicus (Holotype, Ch~1/207);
C, H, M] sin., morphotype-praetran ....
iens; D-E, G, M, dext., F, M1 sin., rnorphotype-transylvanicus;
I, MJ dext.; J, K, MI sin. et dext.; L, M2 sin.; M-G, M3 (avec ebauche d'AI4 et Lagurosinus); MI,
MJ - face linguale.

fois dans nos regions.
Entin, la demiere faune, de B-VII/3c, qui se distingue par une grande diversite
et par Ie remarquable developpement des especes de foret, parmi lesquelles Pliomys
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et Cfethrinnomys glareolus sont les plus nombrcuscs, appatiicnt (1une
ph"sc tempen\e, avec une legere note continentale. La pcrsistance de M;momys
{Jusillus et la stmeture dentaire primitive et variable des populations de Micro/us
permettent d'attribuer les fauncs de cette suite de strates ,\ un intcrvalle preeedant
Ie Complexe Cromerien, done au Bavelien (Z a g w ij n, 19H5).
Nous <lyons corrcle les deux phases <1c1imat doux avec l'intcrglaciaire dc
8a\'el, respectivement avec Ie Leerdam, et l'episode frais qui les separc avec la
glaciation de Lingc.
Dans la biozonation de Van De r M cuI en (1973) cette sequence tillmique
correspond ;j la «Pitymys arvalidens partial range-zone}>.
episcopalis

Entin. te depot de B-VII/4, forme de deux couches loessoi'des separecs 1"11
un paleosol, a foumi des faunes eromeriennes lypiques, avec Alimol1~)'s sarin; evoiue,
au les Lagurincs ucviennent de pIll;:'; en plus rares et Ie so us-genre Terrieoia cst en
evident ueclin. La plus aneienne, de B-V1I/4a, se distingue par la predominance de
Mimomys
savini et de MicrolUS gregaloides,
I" frequence elevee de Bison
scllOdcnsad:i
et Ia prcmicTc apparition de A/icrotus agrestis, Urslls deningeri et
M/Wlll1uthus troguntherii.
A ce niveau chronoiogiquc a Iicu la uemicrc expansion
tlu genre Lemmus dans nos regions. Les faunes assCz pauvrcs des deux couches
supcrieures dc B- Vll sont caractcrisces, la premiere, par Ie taux rclativclllCIlt grand
des espeees de foret, et la seconde par I'individualisation de Lagllrlls frailsiells.
En tenant compte de la presence de Mimomys savilli dans toute cette sequence
ainsi que du fait que les populations suceessives dc cetle espeee, malgre leur
hypsodontie prononeee, ne manifestent pas encore la ten dance a perdre les raeines
des molaires, nollS avons correle les deux couches loessoi'des avec les Glaciaires A
et B du Complexe Cromerien et Ie sol fossile interealaire aveC Ie Cromerien II.
Dans la bioehronologie de I'Europe centrale ces faunes cOlTespondent la
phase de Templ6mhegy, ou bien it la <<Mimomys savini rodent zone)) (F e j far &
He i n ric h, 1990). Et si I'on se rapporte au schema stratigraphique des aUlew"
tusses, ellcs peuvent etre correlees avec les horizons Platovien et Kolkotovicn (moitie
inferieure) du Complexe Tiraspolien (N i kif 0 r 0 va & Ale x and r 0 va, 1991).

a

!II. REMARQUES

SYSTItMATIQUES

Avant d'entamer Ie probleme des relations phyletiques entre les differents
representants de la tribu Lagurini, il nous faut preeiser l'aceeption que nous
aeeordons it certaines especes eontroversees ou mal definies. Cest Ie cas des espeees
du genre Prolagllrus.
1. A la difference de Z a z h i gin (1970, 1980) et R abc d e r (1981), nous
eonsidCrons Prolagllrlls praepal1llOllicllS Topalehevski eomme une cspeee val ide,
it structure dentaire primitive, se distinguanl de Borsodia Ilew/oni, son aneelre,
uniquement par l'arhizodontie dc ses molaires. Cetle opinion cst fonuee sur Ie fait
que dans les faunes du debut du Pleistocene Ie genre Prolagurus est rcpr6scnte
exclusivement par des exemplaires a M, de type-praepW1110lliCllS (Kolinany-I et
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Vcelare 3BIl, F ej fa r & H 0 rae e k, 19S3; Kryzhanovka-eouche
superieure,
Top ate h e v ski,
1973; Temnata Dupka, Pop 0 v , 1986); c' cst peine dans les

a

fauncs plus rccentes, ~lMicro/us

[J.

pliocaenicus, qu'appara'it, conjointcmcnt

avec

Ie morphotype-praepal1llol1iclIs qui est dominant,
Ie morphotype-pallllolliclIs
(Razdolie,
Z a z h i gin,
1970: Nogai'sk, Top a t c h e v ski
et a!., 1987;
Tcheehmikioi,
Shu s h I' a nov,
1985; Betfia-XI et B.-IX, etc.).
Ce ehangement de la composition des morpho types de Prolagurlls au cours
du temps a ete remarque aussi dans les sites de Betfia, qui ont livre une succession
de populations,
depuis Ie Waalien inferieur jusqu 'au Bavelien (T e r z e a, 1994).
Voici les rapports dc frequenee des deux morphotypes:
Tableau 2
Site.
B-Xt
B-IX
B-V
B-Vtl/3a

Age
Waalien iof. final
Waalien sup.
Menapicn Slip.
BavClien inf.

mo

hot

c- rae annonicus

rna hot

c- QJlnonicus

82,76%

17,24%

62,60%

37,40%
94,30%

5.70%

100%

Nous sommcs en presence d'un excellent exemple d'evolution gmduelle d'un
stade morphologique
primitiLlun
autre plus progressif
Selon nous, chaque stade
represente une espeee distincte.
2. D'apres b discription initiale de K 0 rl11 0 s (1930), <<Lagurlls»pamlOllicus
appamit comme une cspece polytypique.
Ce fait rcssort c1airel11ent des figures
accompagnant I'ouvmge de 1938, ml K 0 r m 0 s presentepllur la premiere fois Ie de$Sin
de la face occllLsale de MI' seule mobire penncttmt une detennination specilique sure.
Mais une idee plus exacte de ]'acccption que Konnos dOllllait ..1 «Lagurus})
pallllOllicus se degage de l'ouvrJge de C h a lin e (1972, p. 182, fig. 67), qui
prescnte, pour la premiere fois, quelques M, de Piispiikfiirdii (Betfia) et de Villuny-f
oftcrtes par Konnos aux Museums de Paris et de Lyon. On peut voir, dans la fig. 67,
outre Ie type-pallllolliclIS, les morphotypcs arallkae, (rallsylvalliclIs, praetrallsiells
et praepwlIlolliclIS. Etant donne que Ie type designe par Konnos - un fragment de
crane avec les Ivl' et M' des deux cGtes - n 'est pas significatif au point de vue
specifiquc, il est assez difficile d'eliminer 101confusion generee par cette acception
trap large. Il cst vrai que certains des morpho types inclus par Konnos dans ce
taxon collectif ont etc separes ulterieurement
comme especes distinctes (Lagurus
arauleae Kretzoi, 1954: Prolagurus praepw1I1ollicus Topatchevski,
1965), mais
ceux qui sont restes appartenaient
encore 'I deux lignees phyletiques differentes.
C'est Ie merite dc R abc d c r (1981) d'avoirreJefini
Prolagurus pannolliclIs
et implicitcmcnt
Ie genre Prolagurus Kormos, dont il constitue I'espece-type.
II a
etabli, cn tant que particularites
de diagnose differentieIle par rapport 'I LagurllS
arankae. I'absence dn «Mimomyskante» ct uu Mimosinuidc sur la f'vl , cntrainant
l
Ia simplitication
et Ie raccourcisscment
de I'anteroconide, et 101confoffilation simple
de la M', denuee de AI, (LagunIskanle)
et de Lagurosinus. Mais dans la vision de
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Rabeder Prolagurus pannonleus comprenait 2 stades evolutifs dis tincts, en
succession chronologique: Prolagurus praepannonleus et P. pannonleus.
Afin d'eliminer Ii I'avenir toute source de confusion nous considerons utile
d'amender la diagnose de cette espece et de designer un paralectotype (comme I'a
propose d'ail1eurs Rabeder).
.
En tenant compte de la priorite des caracteres - au cadre de la description
originale - nous incluons dans la diagnose de Prolagurus pannonleus la premiere
phrase de Kormos, «Diese Art ist von anniihernd gleicher Grosse wie Laguyus
lagurus Pall., stehl aber betreffs seiner Bezahnung dem grosseren Lagttrus luteus
Eversmann naher», et Ie debut de la description de M,: «Das Kaufliichenbild des
M, ist jenem von Lagurus lu/eus sehr iihnlich, mit dem wesentlichen Untersehiede
jedoeh, dass an diesem Zahn des Lagurus pannol/leus bloss drei geschlossene
Dreiecke vorhanden sind. indem die zwei vordersten Ausbuehtungen (hinter der
Vordersehleife) stets Pllymys-artig confluent sind". (K 0 rm 0 s, 1930, p. 245).
En con fonnite avec cette diagnose, nous designons eomme paralectotype la M,
dex!. representee par C h a lin e (1972)3 la page 182, fig. 67, 3 (CoIl. Paris, 217-1,
Co types, piis!,okftirdo) (M, Ii lobe anterieur ovolde, Ii col ferme, et avec les T4- T,
opposes-confluents ).
3. Confonnement Ii la diagnose de Z a z h i gin (1970), Prolagurus posterius
se earaetcrise par M, Iilobe antcrieur rectangulaire-arrondi et avec tous les clements
de I' ACC presque separes. Cette molaire a 3 synclinaux externes et 4 internes. La
M.l cst de structure simple, typique du genre Prolagurus.
Dans un ouvrage ulterieur, Z a z h i gin (1980) ajoute que « ... la fonne de la
face oeclusale des dents est semblable Iicelie des espcees de Eolagurus», mais les
dimensions sont sensiblement plus reduites.
En depit de cette description claire, certains auteurs rattachent ee Lagurine
au genre Lagul'Us. Ie situant Ii I'origine du phylum L. trul1slel/s-L. lagurus
(R ii d ul esc 0 & Sam son, 1986); d'autres reunissent sous la designation de
Prolagul'Us poslerills des exemplaires Ii structure plus primitive, appartenant en
realite Ii Laguyus trallsiel1s (A I e x and r 0 va, 1976, p. 78, fig. 37; Mar k 0 va,
1990, p. 331, fig. 7, 2-3).
Jusqu'li la revision du materiel type, nous adoptons I'encadrement
systematique propose par Zazhigin et considerons Prolagurus posterius comme Ie
representant Ie plus evolue de la lignee Prolagurus, eteint sans descendance.

IV EVOLUTION

DES LAGlJRINES

L'histoire du dcvcloppement des Lab'l.uiniet Ies relations phylctiques entre les
espcces eonnues ont ete abordees ees dernicres deeennies par quelques speeialistes,
dont nous mentionnons Z a z h i gin (1970), Ra bed e r (1981) et C h a lin e (1987).
Chaeun d'eux a apporte des eclaircissements particls, sans pouvoir resoudre Ieproblcme
dlUlSson ensemble en I'absenee d'une documentation paleontologique continue.
Des schcmas phylogenetiques proposes, celui de R abe d e r (1981) - fonde
sur une analyse judieieuse des earaeteres odontologiques - nous apparalt comme
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a

plus confonne
Ia demarche reelle de l'evolution. Elant proche, dans ses grandcs
!ignes, de notre representation de la phylogenie des Lagurini, nous nous proposons
de Ie completer avec Ies donnees acquises de I'Ctude du materiel decouvert dans Ie
nord-ouest de la Roumanie et de retracer certains phyla en confonnite du stade
actuel des connaissances.
Selon Rabeder, il y a eu au Pleistocene de I'Eurasie 3 lignees phyl6tiques de
Lagurines: celie de Lagurus, de ProlagurliS - ,Ilaquelle il rattache aussi les especes
de Eolagurus - et de <<./ordanomys}).
Essayons maintenant de presenter l'enchalnement des fomles au cours du
Pleistocene selon notre vision persoJ1l1elleet d'indiquer I'origine probable de chaque
'phylum. (Tableau 3).
I. La plus ancienne !ignee, celie de Lagllrus, est representee a la limite PlioPleistocene par Lagurus arankae, la premiere espece de ce groupe ayant acquis la
croissance continue des molaires, suite a I'accentuation de I'hypsodontie. Elle s'est
differenciee partir de Borsodia arankoides et se caracterise par la confluence des
elements du complexe anteroconide,
sur la Ml' et par AC, pourvu de
«Mimomyskante}) proeminen!" et de Mimosinuide (Fig. I, A-B); ces deux demiers
caracteres plesiomorphes se retrouvent chez tous les rcprescntants de cette lignee. La
MJ est de stl1lcture simple, pareille celie de B01:mdia, I'arhizodontie part (Fig. I, E,
F). A titre d'exception, on constate la presence d'une intemlption de I.email sur la face
linguale du lobe posterieur. Au cours du Pleistocene la lignee Lagurus arankae-L. lagurus
a presente les plus amples modifications evolutives, concretisees dans l'accentuation
de la complexite de la face occlusale, par la differentiation de nouveaux elements
dentaires et par I'acquisition de la structure deltodonte. Conune un caractere apomorphe
doit etre inte'lJrete aussi Ie «Lagul1ls-Falte})(la protuberance laguroi"de),structure qui
appara1t de maniere sporadique au debut du Pleistocene (a B-XlIl= 9%) et devient
plus frequente des Ie Waa!ien (B-X, XI, IX).
LagurliS arankae a evolue pendant la premiere moiM du Pleistocene inferieur
sur un vaste areal qui s'etendait depuis I'Europe centrale jusqu'en Siberie occidentale;
il a ete signale aussi dans Ie bassin oriental de la Mediterranee (en Grece et en Israel).
Au cours du Menapien, cette espece a ete remplacee par Lagurus
transylvanicus, individualise par evolution phyletique (Betfia- V). Ce demier se
distingue de son ancetre, Lagurus arankae,. par la fenneture et la separation de
l' AC, par rapport aux triangles T4-T5 opposes-confluents, sur la Ml' ainsi que par
la presence d'une ebauche de AI, et d'un Lagurosinus, sur la MJ (Fig. 2-4). II
eonvient d'ajouterque dans les riches populations de B-Vet de B-V1lI3a apparaissent
parfois des exemplaires M' dont Ie lobe distal presente des intermptions bilaterales
de l.email (Fig. 2, L).

a

a

a

a

Lagurus transylvanicus caracterise Ie Menapien et Ie Bavelien (B-V,
Chi~ciiu-I, B-V1lI3a-e, T e r z e a, 1989, 1994; Varbeshnitsa, Pop 0 v , 1988), c'est,i-dire les biozones Microtlis "intoni et Microtus (T) arvalidens (premiere partie).
Pendant Ie Cromerien il est remplace par Lagurus transiens, espece de taille
legerement plus forte et a stl1lcture dentaire plus progressive.
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En effet chez celle-ci la M, presente un AC, plus complexe, avec les Ab, et
AI, mieux marques; les T,-T, sont mi-alternes ou alternes et la M) a un lobe distal
sub-triangu1aire, avec 1es Sb, et Sl, peu profonds (Fig. 4, M-R).
Lagurus transiens, connu de I'Europe Centrale et Orientale et du Sud-ouest
de la Siberie, est un bioindicateur du Cromerien et de 1'Elsterien; en termes de

A

I mm

p
Fig. 4, A-L, Lagunls tran ....
y/vunicus Tcrzca, de B~Vll/3a: A, 8, M I sin., morphotype-arankae;
C, D, M dext., morphotypc-praetransy[vaniclls; E, F, M1 sin., morphotype-transylvanicus;
G, M1
l
dcxt.. morphotype-tran:.ylvanicus;
H, M1 sin., morphotype-praetraflsiens;
I, MI+M2 sin., morphotypcpraelransiens;
K. M) sin., morphotypc-trallsylvanicus;
L, M) sin., morphotype-praetransiens.
M-R, Lagul1ls transiells Janossy, de B-Vll/4c: M-O, M] dext. et sin., morphotype-praetransiells;
P. M sin., morphotype-transiens;
Q, R, MJ sin. ct dcxt., morphotypc-transiens.
l
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biochronologie mammalienne, il marque Ie Biharien superieur (zone de Mimomys
savini) et Ie debut du Toringien (commencement de la zone Arvicola cantiana).
Au debut du Holsteinien, il semble que s' etait dejil differencie Lagurus lagurus
(TatarkaetKalmanka, en Siberie occidentale; Z a z h i gin, 1980), leterme superieur
de cette lignee qui persiste jusqu'il nos jours. A enjuger d'apres les fluctuations de
sa distribution geographique, cette espece semble avoir atteint un remarquable

B

E
lmm

K
Fig. 5. - Lagurincs de B~IX. Variabilitc de la MI, A, B, LagU!1fS arallkae Kretzoi. C-L, Prolagul1ls
C-H, morphotypes-praepan/IOJlicus; I-L, morphotypcs-palllloniClls.

praepanl10nicus Topatchcvski:
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developpement vers la fin du Saalien, lorsqu'elle s'est etendue depuis Ie sud-oucst
del' Angleterre(K 0 w a Is k i, 1967)jusqu'enSiberieoccidentale(Zaz
h i gin, 1980).
2. La deuxieme lignee phyletique, celie de Prolagurus, trouve probablement
son origine en Borsodia Ilewtolli, espece qui perd Ie rep!i mimomyien a un stade
precoce de l'ontogenese et ou Ie mimosinuide fusionne avec l'anterosinuide. Le
premier representant de cette lignee, Prolaguruspraepalliloilicus, appamit au cours
de l'Eburonien, commc I'attestent les restes Mcouverts a Kryzhanovka-couche
superieure(To pa tchev ski, 1973), Vcelare3BfJ (F ej far & H 0 rac e k, 1983),
etc. II ne se distinl,'1lede Borsodia Ilewtolli que par l'absence des racines des molaires.
En Roillnanie celte espece a ete signalee, d'apres des restes epars, des Ie
Waalien inferieur final, en association avec Microtus p. pliocaellicus (B-XI;
T e r z e a, 1994). Pendant la moitie superieure de cet interglaciaire elk atteint un
remarquable essor, devenant l'espece la plus nombreuse panni les Lagurines (B-IX;
Fig. 5, C-L). En pleine expansion a cette epoque, elle occupe une large distribution
geogmphique, allant de l'Europe Centmlejusqu'au sud de la Siberie occidentale et
auKazakhstan(Fej
far &H oracek,
1983; Kowal ski & Nadaehows
k i,
1990; Zazhigin,
1980; Tjutkova
& Kaipova,
1994); on I'aciteeaussi
en Ismel (v. K 0 e n i g s w a I d et aI., 1992).
Vers la fin du Waalien, Prolagurus praepalliloilicus est remplace par P.
palliloilicus, apparu par evolution phyletique et ayant une structure dentaire plus
progressive. En effet, chez cette demiere espece la M, comporte un lobe anterieur
ferme et T,- T, opposes-contluents; la MJ garde la conformation ancestrale, simple,
com me d'ailleurs chez tous les membres de ce phylum (Fig. 6, A-K).
Prolagurus palliloilicus, tout comme Lagurus trallsylvallicus,
est un
bioindicateurdu Menapien et du Bavelien. Pendant cet intervaIle il a eu deux pha,es
de forte expansion en Europe:
La premiere, probablement contemporaine de la fin du Waalien/debut du
Menapien, lorsque sa distribution a atteint Ie nord-est de l'Espagne (Bagur-2;
Lop e z et aI., 1976), et la seconde, mise en correlation avec Ie climax du stade
isotopique 22, quand ce Lagurine s'est repandu jusqu'au centre de I'ltalie
(Fontignano; Kotsakis
etal., 1992).
Dans nos regions, Prolagurus palliloilicus presente un developpcment
important auMenapien (B-V) etpersiste jusque vers Ie milicu du Bavelien (B-Vll/3a).
Selon Z a z h i gin (1980), il se maintient dans l'Europe orientale et Ie sud-ouest
de la Siberie jusqu'au Tiraspolien, donnant naissance, par evolution graduelle, a
Prolagurus posterius, Ie tenne superieur de ce phylum sans descendance.
Prolagurus posterius, caracterise par M I Ii lobe anterieur de type-palliloilicus
ou luteolde et avee les T4-T, dans la plupart des cas altemes, est connu seulement
de l'Europe orientale et de l'ouest de la Siberie. Son extinction semble ctre survcnue
Ii la fin du Biharien (Tiraspolien tardif = Viatkinien final; Mar k 0 va, 1990,
Z a z h i gin, 1980).
Rappelons enfin qu'a la difference du phylum Lagurus arallkae-L. lagurus,
Ie phylum Prolagurus est plus conservateur. Chez ce demier la seule modification
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des Lagurini

F

G

Fig. 6. - Prolagllros pamlO/licus Kormos, de Bctfia- V:
A, B, M dcxt. ct sin., morphotypcs-praepannoniclls;
C-F, M, sin. (C-E) ct dext. (F), morphotypcs1
pallllOniclls; G, M dext., morprotypc-praepv
..•.
lerills: H, Ml sin. (avec protuberance
laguroi"dc ct
1
Lp court); I, K, M3 sin. ct dext., morphotypcs-pallflOnicus
(Iuteoi'dc) (Lp. tres allonge).

evolutive survenue au cours du Pleistocene consiste dans Ie parachevement de la
structure deltodonte, sur la Ml' la M' conservant la conformation primitive.
3. Tout aussi conservatrice est la lignee Eolagurus, ou l'evolution s'est
effectuee uniquement dans Ie sens du perfectionnement de la structure deltodonte
et de l'accroissement de la taille.
L' espece la plus primitive,EolagwlIs argyropuloi, caracteriseepar M, Iielements
de I'anteroconide largement confluents, et T,.T, incompletement fermes, a ete
repandue, au Pleistocene inferieur, dans l'Europe orientale et en Siberie occidentale.
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Vu la ressemblance marquee du dessin occlusal de ses molaires avec celui de
ProlaguruO', R abe d e r (1981) detache Eolagurtls argyropulo; de Prolagllrtls
«paI111011;CUO'»
primitif (= P. praepal1l1ol1icIIO').
Cet enchainement nous apparait peu probable etant donne la coexistence des
deux especes slIS-mentionnees dans Ie complexe faunique de K i z i k h a, en Siberie
occidentale (I' equivalent chronologique de I'Odessien, selon Zazhigin, 1980), oil
il y a deja une nelle discontinuite biometrique entre elles. II est possible donc que
la segregation des deux branches phyletiques date d'une epoque plus reculee et que
l'ancctre commun soit Borsodia new/oni.
Au debut du Pleistocene moyen (Biharien superieur), EolagllrtlO' argyropuloi
a ete remplace par E. praeluteusl,
espece ayant line MI ,i lobe anterieur all col plus
etroit ou presque fenne, T,-T, opposes-confluents ou demi-altemes, et une taille
superieure. Eolagurtls praeluteuO' a etc identifie sur un vaste areal, depuis la Sibelie
occidentale jusqu'au sud-est de la Roumanie (Riidulesco & Samson, 1986).
Au commencement du Toringien s'est individualise EolaguruO' grolllovi',
caracterise par une structure dentaire plus progressive (Mt a lobc anterieur quasi
ferme; altemance incomplete des T,-T,). Decrite du sud de la Plaine Russe, cellc
espece a presente, au cours de l'Elsterien, une plus large dispersion europeenne
que EolaguruO'praeluteus,
dispersion qui englobait, outre Ie sud-est de la Roumanie,
aussi Ie nord de la Bulgarie (P 0 P 0 v, 1989).
Le representant actuel de ce phylum, EolaguruO' luteus, est apparu des Ie
Holsteinien, comme Ie prouvent les restes fossiles mis aujour dans l'Europe orientale
(complexe faunique de Gunki; Mar k 0 va, 1990) et dans Ie sud-ouest de la Siberie
(Z a z h i gin, 1980). II se distingue de son predecesseur par la communication
plus rCduite entre les elements du complexe anteroconide de la MI'
Dc son centre d'origine, Eolagurtls luteuO' s'est etendu, au Saalien, jusqu'au
sud-cst de la Roumanie, pour s'avancer, au Weichselien superieur (Pleniglaciaire
II), dans Ie nord de la Bulgarie jusqu'a la riviere de Isbr (P 0 p 0 v, 1994).
4. En ce qui conceme Ie demierphylum de Lal,'ttrini- celui de KalYllll10lllYs (v.
K 0 en i g s w a I d et aI., 1992) -Ia documentation paleontologique et assez restreinte.
Connu du bassin oriental de la Mediterranee, ce phylum se remarque par une
mosai'que de caracteres primitifs (email faiblement differencie, complexc
anteroconide avec repli mimomyien, dans la plupart des cas, mais sans mimosinuide,
confluence large des triangles de dentine) et progressifs (M' a lobe distal complexe).
Au stade actuel de nos connaissances, la lignee KalYllll10IllYs cst representee
par deux especes:
KalYllll10IllYs lIlajor, signale au debut du Pleistocene inferieur en Bulgarie
(Temnata Cave-IV; Pop 0 v, 1994) et en Grece continentale (Pyrgos, Kaiatil et

a

I NOlls attribuons
ce taxon les Eolagurus dcs f"cnlnesit Mimomys savini cvoluc (Bihanen
sup.), inciuant dans Eolagllrus grol1lovi sculemcnl des cxcmplaircs provcnant des faunes it A,vicola
primitive (debut du Toringicn; Cromerien IV + Elslcricn).
2 La nomenclature
et Ie statu1 taxinomiquc des fonnes d6critcs ell! Pleistocene moyen sont
controverses. Im.qu'a l'clairci~"cment de cc problcmc noll.':; Irs consider-ons commc cspCccs distincta-.
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Tourkobounia-2; M e u 1e n & K 0 I f s c hot en, 1986), en a,"ociation avec
Lagurus arallkae, et it la seconde moitie du Pleistocene inferieur dans 1'1IeKalYl11l1os,
dans une faunc it <<AI/ophaiomys» evolue (A. sp. 1; K u s s & S tor c h, 1978),
datant probablement du Menapien;
Kalymllomys haasi, decouvert en Israel (Give at Shaul; T c her nov, 1986)
it un niveau chronologique ulterieur it celui de Ubeidiya; il se distingue de l'espcce
precedente par M1 it lobe anterieur simple et dimensions plus faibles.
L' origine de cette lignee collaterale de Lagurini nous reste encore obscure.
K u s s et S tor C h (1978) envisagentunerelation phyletiqueavec Iegenre Vil/allyia,
ce qui nous semble peu probable, vula structure simple de la M' de Vil/allyia exilis.
Mais il ne serait pas exclu que ce phylum soit apparente it une espcce evoluce de
Borsodia ('1), comme celle trouvee par Pop 0 v (1986, p. R, fig. 20 et 20a) dans Ie
Pleistocime inferieurdeBulgarie. LaM' de cetteespcce, bien que ditferant parsa taille
plus faible, rappelle par sa complexite structurelle la dent homologue de Kalymllomys.
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TARIVERDE - UNE HALTE DE CHASSE DU
PALEOLITHIQUE SUPERIEUR EN DOBROUDJA CENTRALE
(ROUMANIE)
ALEXANDRA-CRISTINA

pAUNESCU

On signale la decouverte, dans un contexte archeologique se rapportant au
Palcolithiquc
superieur (phase tardive du Gravettien).
d 'une association
de
micromammiferes provenant d'une succession de depots locssoi'des silues pres du
village de Tarivcrdc (rlep. de Constanta) en Dobroudja centrale. La microfaunc
l,;onticnt quatre especcs de rongeurs (Spermophilrls cf citellus, Microtus epiroticus,
Lagurus lagurus thracicus, Eo/agurus lu/eus axshaenicus) auxqucllcs s'ajoute un
lagomorphc (Ochotona pusilla). La [anne indique l'installation d'un c1imat tcndance
marquee de contincntalitc pendant la mise en place de la couche archeologiquc,
dat<c de 12.570 " 180 B.P.
Mots des: micromammiJeres. ralt~olithique superieur (Gravetticn tardit), Dobroudja

a

ccntmlc, Roumanie.

Il\TRODUCTION

Les sondages archeologiques emplaces il 0,5 km environ au sud du hameau
du II Mai, sur Ie terri to ire du village de Tariverde (del" de Constanta), dans des
depots lccssoi"des situes sur Ie versant droit du ruisseau de Cogealac, ont mis en
evidencc des restes de grands bovides, attribues il Biso/! priscus Bojanus en
association avcc quelques outils microlithiques en silex. Des restes de charbon
fonnaicnt une petite agglomeration temoignant de la presence d'un foyer; d'autres
fragments de charbons etaient dissemines dans l'epaisseur
de la couche
archeologique.
Les pieces en silex se rapportent au Paleolithique superieur, plus precisement
ilune phase tardive de la culture gravettiennc (communication orale du Dr. Alexandru
Paunescu de I'lnstitut d' Archeologie de Bucarest). Le niveau archeologique se
situe il une profondeur oscillant de 2 m il2,45 m.
Une datation 14C effcctuee sur des charbons de bois et des ossements brules
provenant du foyer situe autour de- 2,38/ .-2,40 m, communiquee par Ie Laboratoire
de Groningen, a indique un age de 12570" 180 BP (GrN - 21291).
L'application de la methode de <<lavage-tamisagc» des sediments a conduit il
la decouverte de restes de micromammiferes il-2,29 m, entre -2,40 et 2,44 m et il
-2,60m. Dans l'ensemble, il s'agit de formes de steppe et de steppe extreme qui
indiquent un climat il fortes influences continentales pendant la mise en place de la
couche archeologique.
Les espcccs de rongeurs sont les suivantes:
Trav. lust. Speol. «Emile Racovitza», t. XXXIV, p. 187-190,

Bucarest, 1995
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Fam. Sciuridae
Spermophilus ef eitel/us (Linnaeus)
Fam. Arvicolidae
Microtus epirotieus Ondrias
Lagun,s lagurus thraeieus Radulescu & Samson
Eolagurus luteus axshaenieus Radulescu & Samson
A celles-ci s 'ajoute un lagomorphe, Ie lievre siffleur: Oehotona pusilla (Pallas).

DESCRIPTION

DU MATERIEL

Spermophilus ef eitel/us
Materiel: M2/.
La longueur et la largeur de la piece mesurent 2,00 et 2,60 mm respectivement.
En jugeant par Ie rapport entre la longueur et la largeur (LlI) qui atteint 76,92, la
molaire de Tariverde peut etre attribuee
une forme trios proche de I'actuel S.
eitel/us(Gromov,Bibikov,Kalaboukhov
&Meyer
1965).

a

Microtus epirotieus (Fig. l.l, 1.2)
Materiel: 4M1I, 2M/2, IM/3, IM2/.

1

2

3

a

Fig. 1.- Microtus epiroticus: 1. Mil sin. 2. Mil dcxt. (piece
col ctroit, avec LRA5 et BRA4
acccntues). Lagurus lagurus thracicus: 3. M3! dext. Eolagurus lutcus axshaenicus: 4. Mil dcxt.
Vues occlusales.

3

Micromammiferes fossiles de Tarivcrdc

lR9

M/1 - La morphologic de la premierc molaire infericurc nc differc pas
substantiellement par mpport aux types M. arvalis (Pallas) et M. agrestis (Linnacus).
Les dimensions sont superieures compamtivement aux echantillons de M. arvalis
de Roumanie (region des Carpates) et clles evoquent la taille de M. agrestis. La
deuxieme molaire superieure (M2/) est de type «arvaloi'de».
Les longueurs des pieces (M/l) sont les suivantcs: 2,88; 2,90; 3,00; 3,02 mm.
L'une des pieces presente une forte accentuation des angles rentrants LRA5 et
BRA4, particularite qui determine la formation d'un AC3 separe du reste de la
dent par un col etroit (Fig. 1.2). Nous indiquons ci-dessous quelques valeurs dc la
longueur de M/l sur des populations actuelles de Microtus de Roumanie (J u r c s k
eta!., 1984, Hamar
1964):
M. epiroticus (Dobrogea), valeurs extremcs (VE) 2,47 - 3,15, moyenne (X)
2,82; N = 50;
M. OI-valis (del'. de Covasna), VE 2,40 - 3, I0; X 2,76; N = 100;
M. arvalis heptneri Hamar (Monts Bucegi), VE 2,4 - 2,9; X2,6; N = 10;
M. agrestis gregar/us (Monts Carpates), VE 2,7 - 3,2; X 3,0; N = 10.

a

Lagurus lagurus thrae/cus (Fig 1.3)
Materiel: 2MIl (frgm.), M3/.
Les pieces possCdent des traits evolues, traduits par I'individualisation plus
accentuee du rostre mesial sur M/l et du lobe posterieur sur M31. (Fig. 1.3).
La seule molaire complete (une M31) est formee de ALl, trois triangles d'email
(T2 - T3 - T4) ct un lobc distal allonge (PC2) qui conflue largemcnt avec T5 - T6.
La longueur et la largeur de la face occlusale mesurent 2,02 et 0,80 mm.
Relevons que Ie lemming gris de steppe est un clement tres frequent dans les
associations d'arvicolides du Pleistocene moyen et superieur de Dobrugea. En ce
qui conceme Ic demier cycle glaciaire (Wiinn, Vistula), deux sous-especes ont pu
etre separees a partir de leurs dimensions dentaires: Lagul1ls lagul1ls dobrog/cus
Radulescu & Samson, camcteristique du Wiinn inferieur et L. lagurus thrae/cus,
de taille plus rMuite, decouvert dans les depots karstiques du Wiirm superieur.
Eolagurus luteus axshaenicus (Fig. 1.4)
Materiel: Mil,

5M/2, M/3.

La premiere molaire inferieure (Mil) presente les camcteres typiques du
lemming jaune de steppe. Elle est constituee d'un lobe posterieur, cinq triangles
d.emai! legerementconfluentsetunlobeanterieurovoi.de.
Le cement est absent.
La piece qui nous occupe se distingue par la taille Ires forte, la lonh'l1eurde la
face occlll,ale atteignant 3,50 mm. Cette valeur evoque les dimensions de E. luteus
axshaen/cus du Wiinn superieur de la Dobroudja cenlrdle. Rappelons que Ic lemming
jaune de steppc se camcterisait par une taille moins forte durant Ie Wiirm ,mcien,
particularite qui a pennis l'institution d'une sous-espece chrono!ogique plus primitive,
appelee E. luteus rumanus Radulescu & Samson (R a d u I esc u & Sam son 1976).
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CONCLUSIONS

Dans l'ensemble, les micromammifcres provenant dc Tariverde indiquent
l'installation d'w] climat a fort cacbctcontinental, les lemmings de steppe constituant
les formes dominantes dans l'association ctudicc.
Par leurs aspects morphologiques, Ics arvicolides de Tariverde sc caractensent
parun degre d'evolution avance qui les rapproche beaucoup des rcpresentants actuels
dcs memes espcces.
Nous relevons que cette a,"ociation de micromammifcres constitue un prcmier
jalon qui apportc des ec!aircissemcnts plus importants sur Ie climat ,i I'epoquc
de la presence du Gravettien final (Epigravettien) en Dobroudja. autour dc
12500 SP.

a
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STALACTITES ARGlLO-SABLEUSES
1. MARZA, 1. VIEIIMANN

SOUSAERIENNES

ot R. STANCIOIU

Lcs auteurs decrivcl1t dt:s stalactites argilo-sableuscs decouvertes dans Ies
surplombcs de la Vallee Boa~ii, Stanc~ti, Corbi (d6partement Argq). II s'agit de
stalactites qui concretionncnt par la simple sedimentation de l'argilc cl elu sable qui
se trouvent dans I'call d'alimentation, sans Ie concours d'un processus chimique.
Quelques-unes sonl prevues des C3uaux cenlraux de croissance, des rigolt:s produitcs
sur leur surface par }'cau d'alimentation cl, ell section transversale, des croules
concentriqucs d 'accroisscmcnt.

Les tmvaux spCleologiques mentionncnt souvent des speleothemes constitues
de I 'argile, du sable, dc la bouc (mud and sand fot1nations). M a II 0 t et S h roc k
ant Mcrit en 1933 de telles stalactites dans Ics grates Lost River, Indiana, Etats Unis. En
Australie, B a k c r (1942) decouvre des stalactites argi1o-sablcuscs dans la grotte
Cammichacl, aupres de Loch Ard George, Yictoria. En Italic, G a I vag n i et Per n a
(1953) ont etudie des fot1nations argiIo-sablcw;es trouvecs dans les grottes Bigonda et
Calgeron; de tclles stalactites se trouvent aussi dans les grottes Bigonda et Calgeron; dc
telles stalactites sc trouvcnt aussi dans Ics grottes d'EngleteITc, Irlande, Ecossc, Yenezuela et de Pologne (W 0 j c i k, 1960). En Roumanie, Y i e h man n et B I e a h u
(1974) ont decrit les stalactites sableuses trouvecs dans la grotte Ceti\lile Ponomlui.
II y a aussi des concretions prcpond6rantcs siliceuscs dans lcsquclles Ics grains
de sable sont cimcntes avcc calcite (R e n a ul t, 1953; U r ban i ,1970).
On trouve des stalactites «non-speIeologiqucs})
aussi dans les mines. Glocher
a dej,i decrit en 1856, des stalactites dc glockerite dans les mines d' or dc ObcrgmndZuckmantel (Tchecoslovaquie).
On a etabli aujourd'hui qu'il s'agit d'un nouveau
mineml: schwertmanite (S c h \V e r t man n et F 0 j t, 1966) c'csHi-dirc un sulfate
ayant la f0t111Ule Fe16J+016(OH,
S04)12-13 n H20.
Les stalactites qui font I'objc.t du prescnt travail ont ete decouvertes sur les
versants des vallees de surt'lce; par consequcnt
celles-ei ne peuvent pas etre
nommees speleothemes.

LOCALISATlOl'

Les stalactites sousaericnnes argilo-sableuses
(de boue) dCerites dans Ie present
tmvail, proviennent de la Yallee Boa~ii (village St1nqti, commune Corhi, departcment
d'Argq, Roumanie). La particularite du phenomcne nous a detemline ales wmlyser
sous I'aspect mOll'hologique, compositionncl ct genetique. Les stalactites du village
Stiine~ti appamissent dans trois endroits diftcrents: Yalea Boa~ii, Yalea Ylezii ct Yalea
Toacii (Montagnes lezer, Fagam~ ), ayant unc frequcncc speciale cn Yalea Boa~ii.
Trav. Inst. Spenl. «Emile Racovilza",
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Planche I. - Fig. 1-4, Aspects morphologiques des stalactites argi!o-sableuses
Stanc~ti, departcment d'Argc~.

de Valea Boa~ii.
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"Fig.7-8,

8
Planche II. - Fig. 5, Stalactite avec des rigoles d'alimentation.
Fig. 6, Stalactite avec morphologie disproportion nee.
Canaux d'alimentation-illustrcs
par I'intromission d'une allumette (Valea Boa~ii.
Stane~ti, departement d' Arge~).
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LES CONDITIONS

GEOLOGIQUES

Les stalactites se developpent dans un sediment torrentiel forme de l'argile,
du sable et du gravier miocene; elles sont rougeiitres it cause des hydroxydes de fer.

LA MORFOGENESE

DES STALACTITES

(Planche I el II)

Les stalactites de Valea BOlliiii apparaissent dans la partie inferieure des
surplombes cteterminees morphologiquement par les intercalations des gres. Ces
fonnations

stalactitiques

ont des fannes coniqucs,

larges

a la base

et aigucs vcrs la

pointe. Leur surface est marq6e avec des rigoles d'a!imentation produites par
I'echappement vers l'exterieur de l'eau d'alimentation.
La longueur fr6quente des stalactites est comprise entre 30-120 mm. Leur
pointe aigue mesure d'habitude 10-20 mm. Le profil transversal peut eire circulaire
ou en forme de V, ayant des largeurs moyennes comprises entre 5-10 mm. Les
rigoles , avec des largeurs moyennes de 5-8 mm et profondeurs jusqu'it 6 mm,
peuvent parfois confiuer; cette morphologic caracterise seulement un quart des
fomlations rencontr6es. Les stalactites avec dcs rigolcs se fonnent dans un regime
d'6coulcment plus riche de la boue. Le processus dc concretionnement par la
sedimcntation donne aux surfaces des stalactitcs un aspcct irr6gulicr, rugueux,
accidente. Les stalactites sont droites ou doucement courbees. Par suite de la
deshydratation, elles se fissurent et deviennent fragiles. La texturc it sedimentation
concentrique, avec ou sans la presencc d'un canal central d'aiimentation, les
approche Ie plus aux spel60themes classiques. A part la couleur rougeiitre, les
stalactites peuvent aussi etrc grises. Les echantillons ne reagissent pas au HCl,
prouvant ainsi Ie manque des carbonates. Les formations n'ont pas un liant
proprement -dit.

LA CO~IPOSITION

MINERALOGIQUE

Macroscopiquement, on a pu reconnaitre les mineraux: quartz, feldspath,
monscovite, biotite, clorite et aussi des fragments lithoclastres de gnaise.
L' analyse microscopique a confinne la structure concentrique des stalactites
en sections orientees perpendiculaircment sur leur longueur. La texture concentrique
est composee des couches altemantes de: argile, s6ricithe-mouscovite, granules de
quartz, microlithes de zirconium ( des couvertures avec les grosseurs comprises
entre 0,50 et 150 mm), des granules d'apatite. A l'exception des particules d'apatite,
les fragmcnts ont un contour angulaire , consequance du brisement produit par Ic
transport torrentiel. Ou point de vue petrographique, les lithoclastes repr6sentent
des quartzites blanches, du quartz, de la biotite chloritisee, des granules d'apatite,
et plus rarement du zirconium (des fragments entre 0,03 et 0,08 mm).

-f'
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Lcs stalactitcs dc maniere prcponucrante argilcuses ont une structure plus
finc, ctant plus pauvrcs en componcnts detritiques, pendant que Ies formations
arenacccs (sableuses) sont plus grossieres. Dans Ie processus de sedimentation
concentrique sc deroule une ccrtaine orientation dcs granules.

CO!"CLUSIO!"S

Les stalactites argilo-sablcuses sousacricnnes de Yalea BOWjii sont - par
rapport iI nos infonnations - des fonnes nouvelles dans l'inventaire des formations
stalactitiqucs connues. Produites par la sedimentation par I'eau boueuse de
ruisscllcment, elles ont cependant dcs structures concentriques, des canaux centraux
et des fonncs coniques ainsi que les vraies stalactites de grotte. La sedimentation
du debit solide dc l'eau d'alimentation est proportionnelle ilIa reduction de la
vitessc de suintement de l'eau. Ces «stalactites sous Ie solei!» sont des formations
stalactitiques dans lesquelles l'eau d'alimentation suinte, sans y participer sous la
forme de gouttcs.
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